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.1مقدمة
يعاين �سوق العمل الفل�سطيني من �إختالالت وت�شوهات هيكلية ب�سبب �سيا�سات الإحتالل التي
�أفقدته القدرة على �إ�ستيعاب كامل قوة العمل ،والتي باتت معدالت امل�شاركة فيها حمدودة،
حيث ال تزيد يف �أح�سن �أحوالها عن  .%42ومل تكن �سيا�سات التنمية املحلية قائمة على �أ�سا�س
معار�ضة هذا الواقع وتغيريه ،بل تعاي�شت معه ،ومل تخلق �سوقا قادرة على �إ�ستيعاب التغريات
املختلفة ومقاومة �سيا�سات الإحتالل ،ما �أدى �إىل تعزيز هذا الواقع ب�سبب ر�ؤيتها الآنية غري
ال�شمولية وغري الإ�سرتاتيجية .ومل تكن �سيا�سات املمولني الدوليني مبن�أى عن هذا بل كانت
تتبع �سيا�سة ت�ؤدي فقط �إىل التخفيف من �آثار الإحتالل دون الو�صول �إىل حلول جذرية لتغيري
الواقع من جهة ،وت�ضييق فر�ص تو�سيع ال�سوق من جهة �أخرى.
وقد �أ�ضعف هذا الواقع م�شاركة الفئات الأكرث تهمي�ش ًا والأقل حظ ًا يف �إمكانية الو�صول
�إىل املوارد ،حيث �إعتمدت امل�شاركة يف قوة العمل على الظروف ال�سيا�سية والإجتماعية
والإقت�صادية والثقافية للباحثني �أو الباحثات عن عمل ،حيث عزز هذا الواقع من حدة التباينات
وح َّد من فر�ص العمل �أمام فئة ال�شباب خا�صة الإناث،
يف �سياق الطبقة والعمر واجلن�سَ ،
حيث يعترب �إنتقال ال�شباب وحتولهم من الدرا�سة �إىل �سوق العمل يف �أهم مراحل احلياة ،وهي
مرحلة حمفوفة بالتحديات وال�صعوبات للغالبية منهم.
ويف هذا ال�سياق ،حتاول هذه الدرا�سة التو�صل لفهم �أعمق للعالقة بني �سوق العمل وتلك
الن�سبة من ال�شباب الفل�سطينيني يف الفئة العمرية (� )34–15سنة والذين هم يف �سن العمل وغري
م�شاركني يف قوة العمل� ،أوغري باحثني عن عمل ،حيث �ستبحث الدرا�سة يف الأ�سباب الرئي�سية
والتحديات والظروف التي تواجه الراغبني يف العمل والغائبني عنه ق�رسا .وغالب ًا ما يجري
تكرار الأ�سباب الرئي�سية لغياب امل�شاركة الإقت�صادية ب�صور منطية ،مثل �إن�شغال ال�شابات يف
العمل املنزيل ورعاية �أفراد الأ�رسة� ،أو �إن�شغال ال�شباب يف الدرا�سة ،حيث ي�ستبعد ذلك التحليل
الأ�سباب الرئي�سية واملرتبطة بالأبعاد الإجتماعية والإقت�صادية وال�سيا�سية لواقع ال�شباب ،والتي
ترتبط بالركود الإقت�صادي �أو بالبعد الإجتماعي� ،أو الإحباط النف�سي ،وخا�صة بعد الف�شل
املتكرر يف احل�صول على فر�صة عمل� ،أو العجز عن العمل ب�سبب م�س�ؤوليات �أخرى مرتبطة
بالو�ضع ال�سيا�سي�… ،إلخ.
�إن الوقوف على الأ�سباب احلقيقية ب�أبعادها الإجتماعية والإقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل فهمها ومن ثم رفع معدالت امل�شاركة يف �سوق العمل ،وتقليل الإعالة
خا�صة �أنها مرتفعة ب�شكل ملحوظ يف الأرا�ضي الفل�سطينية .ولذلك تركز التو�صيات الرئي�سية
لهذا البحث على تعزيز التدابري يف ال�سيا�سات العامة مل�ساعدة �صانعي ال�سيا�سات على �إتخاذ
خطوات �صوب �إزالة العوامل التي حتد من م�شاركة ال�شباب من اجلن�سني يف قوة العمل.

�.2أهداف الدرا�سة
�ستقوم هذه الدرا�سة بتقدمي معلومات دميوغرافية وو�صف حتليلي عن ال�شباب يف �سن العملومن خارج قوة العمل ،على م�ستوى �إجتماعي ،و�إقت�صادي عرب الزمن� ،ضمن مقارنات
ومفارقات النوع الإجتماعي ،مما �سي�ساعد يف �إلقاء ال�ضوء على بع�ض الأ�سباب املحتملة
لإنخفا�ض امل�شاركة يف قوة العمل.
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واحلالة العملية جميعها منمطة ب�صورة دائمة تقريبا ح�سب النوع الإجتماعي ،حيث �أن عمل
الرجال والن�ساء منظم ب�صورة خمتلفة يف معظم جماالت الإقت�صاد .و�أخريا ً،ف�إن فائ�ض
عر�ض العمل �أو قلة الفر�ص املتوفرة يكونا عادة على ح�ساب الن�ساء واملهم�شني والفقراء ،مما
ي�ؤدي فى النهاية �إىل �إنتقال الرجال والأقدر على العمل �إىل قطاعات كانت تعترب قطاعات
خا�صة بالن�ساء )حمامي.(1997,
 3. 1.1.3النظام التعليمي والنوع الإجتماعي وال�سوق
يتولد النظام التعليمي يف �سياق الهيكل العام ،حيث يحافظ يف ثناياه ومنهجيته على الأدوار
النمطية للنوع الإجتماعي .وت�شري الأدبيات �إىل �أن �إتاحة فر�ص التعليم للن�ساء بوترية مت�سارعة
مل يقابله �إنفتاح الأبواب للم�شاركة الإقت�صادية .فلم ترتفع ن�سبة م�شاركة الن�ساء يف قوة العمل �إال
بن�سب حمدودة ،ومل يتمتعن بنف�س الفر�ص واخليارات التي يتمتع بها الرجال .كما �أن وجود
دخل ٍ
عال لبع�ض الن�ساء ال يزيل ب�أي �شكل التباين بني اجلن�سني لأن الدخل لي�س العامل احلا�سم
يف امل�شاركة الإقت�صادية للن�ساء (تقرير التنمية الب�رشية.)1995 ،

 2.1.3ال�شباب و�سوق العمل

ال ي�شكل ال�شباب فئة متجان�سة وال فئة موحدة ،بل عدة �رشائح متباينة فيما بينها .وتزداد حدة
التباين بناء على الظروف والفوارق الإجتماعية والإقت�صادية والثقافية والبيئية وال�سيا�سية.
حيث تتباين يف �سياق ذلك فر�ص احلياة املتاحة لكل منهم ح�سب الطبقة والعمر واجلن�س (جنيب،
 .)2005وعلى �صعيد امل�شاركة والن�شاط الإقت�صادي يوجد فروق وا�ضحة ل�صالح ال�شباب
مقارنة بال�شابات.
ويواجه ال�شباب مراحل �إنتقالية كثرية يف حياتهم ،ولكن من �أهم املراحل هي مرحلة الإنتقال
من الدرا�سة �إىل �سوق العمل ،و هي مرحلة حمفوفة بالتحديات وال�صعوبات التي يواجهها
ال�شباب لأ�سباب �إجتماعية و�إقت�صادية وثقافية و�إقت�صادية� .إن طول الفرتة و�صعوبتها �أثناء
الإنتهاء من الدرا�سة والدخول �إىل �سوق العمل ،تعزز حالة من الإحباط والي�أ�س من دخول
ال�شباب وخا�صة ال�شابات �إىل �سوق العمل .ويولد قلة التدريب واملهارات و�ضيق فر�ص العمل
يف القطاعات الإقت�صادية الفاعلة �شعور ًا �إنعزالي ًا وتخلي ًا عن الآمال يف بناء م�ستقبل لدى ال�شباب
من اجلن�سني .وب�إخت�صار ،فان املعايري الإجتماعية وقلة فر�ص التعليم والتدريب �أمام الفتيات،
والتمييز يف �سوق العمل والإفتقار �إىل تدريب يتنا�سب مع متطلبات ال�سوق ،كلها عوامل حمبطة
ومنفرة لل�شباب من اجلن�سني لدخول �سوق العمل .وتقل بكثري العوامل التحفيزية من العوامل
املنفرة لهم (�أنظر ،عبد املجيد ،2007 ،منظمة العمل الدولية.)ILO ,2001
وفيما يتعلق بالو�ضع العربي� ،ساهمت جمموعة من العوامل املختلفة يف �إنح�سار م�شاركة
ال�شباب ،مثل تباط�ؤ النمو الإقت�صادي العربي مقارنة بالنمو الإقت�صادي العاملي ،و�ضعف
املواءمة بني متطلبات �سوق العمل والتعليم ،وتراجع الطلب على الأيدي العاملة يف بع�ض
الدول غري النفطية نتيجة لهيمنة القطاع اخلا�ص الذي تبنى �سيا�سة «تكثيف ر�أ�س املال» والذي
ي�سعى لتخفي�ض تكلفة العمل .كما �أن هناك �أ�سباب ًا �أخرى فاقمت من هذا الو�ضع �أمام ال�شباب
وغياب امل�شاركة العالية بينهم كاحلروب وال�رصاعات الأهلية الطويلة وعدم الإ�ستقرار
ال�سيا�سي والإحتالل� ،إ�ضافة �إىل الت�ضخم املفرط وخف�ض فيمة العملة الوطنية وت�صدع
امل�ؤ�س�سات ،و�إغالق احلدود واحل�صار وتزايد معدالت البطالة .لقد �سببت بل وعززت تلك
العوامل وغريها عزوف ال�شباب عن العمل ،والتي كر�ستها الهياكل الإجتماعية والإقت�صادية
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والثقافية والدميوغرافية ،وبات وا�ضحا �إنح�سار فر�ص العمل �أمام ال�شباب العربي (جامعة
الدول العربية.)2005 ،
�إن �إجتاهات حركة ال�شباب يف �سوق العمل والتغريات فيه هو نتاج �آثار التحوالت التي
ت�ؤدي جمتمعة �إىل ت�ضخم طالبي العمل والباحثني عنه من ال�شباب .ويف �سياق هذا الواقع
يتعزز الإ�ستبعاد والتهمي�ش نتيجة عوامل �إجتماعية و�إقت�صادية و�سيا�سية وثقافية لدى ال�شباب
من اجلن�سني ،كما �أن الإجتاهات املرتيطة ب�إختالل التوازن بني العر�ض والطلب يف الدول
النامية خلقت واقع ًا يعي�ش ال�شباب معه لفرتة طويلة يف حالة من البطالة ،وهذا يعزز يف نهاية
املطاف التهمي�ش �أو الإ�ستبعاد الإجتماعي �أي�ض ًا (ليفيتا�س.)Levitas,1998

 3.1.3فر�ص العمل وال�شباب

يف ظل هذه املع�ضالت الرتاكمية لأ�سواق العمل املحلية والعربية ،جت�سدت عوامل عديدة
حتد من الفر�ص املتاحة �أمام امل�شاركة الإقت�صادية لل�شباب من اجلن�سني .ومن �أهم تلك
العوامل:
 .1العوامل الدميوغرافية :تعترب معدالت النمو واخل�صوبة يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا من �أعلى املعدالت يف العامل ,فمحدودية ال�سوق الإقت�صادية يف تلك الدول تعني �أنها
غري قادرة على �إ�ستيعاب تزايد �أعداد ال�شباب الباحثني عن العمل (منظمة العمل الدولية
.)ILO ,2006
 .2ف�شل التخطيط يف التعليم والتدريب ومدى مالئمته ملتطلبات ال�سوق يف تلك الدول ،فمناهج
التعليم يف بع�ض تلك الدول تخلو من التعليم الفني واملهني ،والذي مل يتم �إدخاله يف مناهج
التعليم �إال م�ؤخرا ،ب�سبب �إرتفاع حجم طلب ال�سوق على تلك التخ�ص�صات (بارو و يل
.)Lee and Barro ,2000
 .3بطء النمو يف العديد من �إقت�صادات الدول العربية� ،أ�سهم يف �ضعف م�شاركة ال�شباب يف
�سوق العمل .كما �أن �إرتباط ت�شغيل ال�شباب وم�شاركتهم الإقت�صادية ب�إختالف العمر
واجلن�س والعرق وامل�ستوى التعليمي والتدريبي ،وواقعهم الأ�رسي ،وكون ال�شباب
جمموعات غري متجان�سة� ،أوجد حتديات خمتلفة تعر�ضهم للحرمان من الدخول �أو حتى
البقاء يف �سوق العمل.
 .4تدين �أجور القطاع اخلا�ص� :صعوبة الو�صول �إىل ر�أ�س املال لتمويل م�رشوعات الأعمال
احلرة� ،إىل جانب التحديات احلقوقية التي تواجه ال�شباب العاملني يف القطاع اخلا�ص
وخا�صة الإناث املتزوجات من �إجازة الو�ضع وامل�س�ؤوليات الأ�رسية .وت�سعى هيمنة
القطاع اخلا�ص و�سيا�ساته دائما لتخفي�ض تكلفة العمل .وي�ؤدي كل هذا �إىل �إ�ستبعاد م�شاركة
ال�شباب من اجلن�سني من �سوق العمل اخلا�ص (التقرير العاملي لل�شباب World ,2007
.)Report Youth
 .5تو�سع القطاع العام :يف ظل هذه الظروف �أ�صبح القطاع العام قطاع ًا مت�ضخم ًا نتيجة
الإجنذاب للوظيفة العامة خا�صة بالن�سبة للن�ساء لأن هذا النوع من الوظائف �أكرث �أمنا
ودميومة وي�ؤمن حقوق ال�شباب ،وال�سيما ال�شابات مثل �إجازة الو�ضع والر�ضاعة،...،
…�إلخ .ولكن مع ت�ضخم هذا القطاع و�إنح�سار الوظائف فيه ودخول املناف�سة �إىل حد ما يف
ظل الواقع اجلديد �أ�صبح ال�شباب يواجه حتديات تتماثل �إىل حد ما مع تلك التي يواجهونها
يف القطاع اخلا�ص (التقرير العاملي لل�شباب.)Report Youth World ,2007
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 .6حتديات �إ�ضافية من النوع الإجتماعى :تواجه ال�شابات حتديات �إ�ضافية مرتبطة �أكرث
بالهياكل الإجتماعية والثقافية ،والتي حتد بالتايل من امل�شاركة الإقت�صادية لل�شابات �أكرب
من ال�شباب.
هيكل وتركيبة الأ�رسة يف املجتمع :ي�صف بع�ض علماء الإجتماع العرب الأ�رسة العربيةبالأ�رسة الأبوية ،التي متيل �إىل الزواج بني الأقارب وت�شجع تعدد الزوجات ،وتعزز
مكانة و�سلطة الرجل على باقي �أفراد الأ�رسة ،ال�سيما الن�ساء حيث تبنى العالقات داخلها
من خالل التمييز والالم�ساواة على �أ�سا�س العمر واجلن�س (�رشابي .)1987 ،ففي هذا
ال�سياق ت�صبح م�شاركة الن�ساء يف القوة الإقت�صادية مقيدة من قبل الأ�رسة نتيجة �إ�ضفاء
�أدوار وم�س�ؤوليات عليهن يف �سياق الأ�رسة ،و�إعتبار �ش�أن الن�ساء �شيئا يجوز للرجال
الت�رصف فيه ،فان الكثري من القرارات املتخذة �أو اخليارات املتوفرة ي�سيطر عليها
الرجل ويحددها �أي�ضا (�أنظر:هودفار  ،Hoodfar ,1997وكبري .)Kabeer 1994
م�شاركة الن�ساء يف �سوق العمل بعد الزواج :يف بع�ض دول ال�رشق الأو�سط و�شمال�أفريقيا تعترب عمالة الن�ساء م�ؤقتة ،كما تعترب ك�سب الن�ساء للمال قبل الزواج حت�صينا
للأ�رسة للم�ساهمة يف الزواج يف امل�ستقبل (م�رص على �سبيل املثال) .وترتك الكثري من
الن�ساء �سوق العمل بعد الزواج �سواء لل�سبب املذكور �سابق ًا �أو لأ�سباب �أكرث جذرية مرتبطة
بالإجناب والرعاية وتراكم امل�س�ؤوليات الأ�رسية (هودفار.)Hoodfar,1997
القيود الإجتماعية والأولويات :تواجه الن�ساء قيود ًا على حركتهن خا�صة يف ال�سفروالتحرك ملناطق بعيدة خارج مكان �إقامتهن .وتبقى قدرة ال�شابات حمدودة على التنقل
�أو ال�سكن يف مناطق بعيدة ،على غري املعتاد بالن�سبة لل�شباب .وفيما يتعلق بالأولويات،
ف�إن منوذج الرجل املعيل يف دول ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ي�ستبعد ال�شابات من
�سوق العمل ويعطي الأولوية لل�شباب (�أنظر :كاتز  ,Katz ،1997والتقرير العاملي
لل�شباب .)Report Youth World 2007

 2.3منهج البحث و�إطار التحليل
 1.2.3النوع الإجتماعي ك�إطار حتليلي لق�ضايا �إ�ستبعاد ال�شباب عن �سوق العمل

يرتكز مفهوم النوع الإجتماعي ب�شكل رئي�سي على درا�سة ثالث عوامل حتليلية للعالقات
املتداخلة فيما بني ال�شباب من اجلن�سني يف �سياق عالقات النوع� .أوالً ،من حيث �إختالف هذه
العالقات �إرتباطا بال�سوق ،وثانيا ،القدرة على البحث يف �أ�شكال وعدم توازن تلك العالقات
القائمة داخل ال�سوق ،وثالثاً ،من حيث �إمكانيات هذا الإطار التحليلي يف بحث تطوير هذه
العالقة يف �سياق يوفر العدالة وامل�ساواة بني اجلن�سني من خالل قدرته على تف�سري غياب
امل�شاركة عن �سوق العمل هيكلي ًا �ضمن ظروف �إقت�صادية و�إجتماعية وثقافية و�سيا�سية خمتلفة
حميطة بالظاهرة ،حيث ميكِّ ن هذا الإطار من حتديد الإحتالل والالم�ساواة يف العالقات �ضمن
�إختالفات الطبقة والعمر والنوع.
ومن املهم �إبراز التداخالت يف هذه العالقات �ضمن العوامل الإقت�صادية والإجتماعية
والثقافية وال�سيا�سية والبيئية وطرق ت�أثريها على قيمة العمل يف الأدوار الإجنابية والإنتاجية
واملجتمعية ،التي يقوم بها كل من ال�شباب وال�شابات .فغياب ال�شباب من اجلن�سني عن امل�شاركة
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يف �سوق العمل يف�رس ب�أ�سباب هيكلية خمتلفة على �أ�سا�س العمر واجلن�س والطبقة .وتلعب هذه
العوامل دور ًا كبري ًا يف حتديد فر�ص و�شكل امل�شاركة يف املجتمع والإقت�صاد .كما مييز �إطار
التحليل بني �أ�سباب وحتديات حرمان ال�شباب من اجلن�سني من امل�شاركة الإقت�صادية وامل�شاركة
يف �سوق العمل والأ�سباب الهيكلية للفقر والظروف الإقت�صادية ال�صعبة من ناحية �أخرى،
حيث ينظر ب�شمولية �إىل القيود الإجتماعية وال�سيا�سية والثقافية املختلفة املرتبطة بق�ضايا النوع
�أو على الأقل هذا ما �سيتم يحثه يف الدرا�سة يف �إطار مفاهيم النوع الإجتماعي.
لقد �أ�شارت الأدبيات املختلفة �إىل �أن م�شاركة ال�شباب من اجلن�سني يف �سوق العمل مرتبطة
ال يف �سياق �إطار التحليل املبني على النوع
بعوامل خمتلفة �سيتم بحثها بتعمق ب�شكل �أكرث �شمو ً
الإجتماعي .كما �سيتم بحث �إنخفا�ض م�شاركة ال�شباب يف �سوق العمل يف الأرا�ضي الفل�سطينية،
والوقوف على �أ�سبابه وحمدداته على النحو التايل:
الأدوار وامل�س�ؤوليات وعالقتها ب�سوق العمل يف �سياق النوع.�إمكانيات الو�صول �إىل فر�ص العمل والتكاف�ؤ يف احل�صول عليها.الإ�ستبعاد والتهمي�ش الإجتماعي.ال�شباب والإحتالل (ال�رصاع).العوامل الدميوغرافية والإجتماعية والثقافية يف �سياق �إحتكام امل�ؤ�س�سات الإقت�صادية لهذاالواقع.
-التخطيط والربط بني �سوق العمل والتعليم والتدريب.

 2.2.3منهج و�أدوات البحث

�إعتمدت هذه الدرا�سة على منهج بحثي كيفي� -إح�صائي ،حيث يقدم نظرة عامة �شاملة
لو�صف الواقع الإقت�صادي مل�شاركة ال�شباب يف �سوق العمل ،ومن ثم تدخل بعمق يف كل
تفا�صيل واقعهم لت�ساهم يف درا�سة وحتليل �أعمق للآليات والعوامل واملحركات ،بتحليل للمعاين
والعملية التي ي�ضفيها املبحوثني/ـــات للظاهرة وفهمهم لها .حيث يهتم هذا املنهج البحثي بدرا�سة
التجربة والعالقات كما هي ويتم التحليل من خالل احلديث مع املبحوثني/ــات ومناق�شتهم/ــهن؛
فاملعلومة امل�ستقاة منهم/ـهن هي �أ�سا�س مادة التحليل التي تعمق فهم الإح�صاءات والتحليل الكمي
املتوفر.
ويف هذا ال�سياق ت�ستخدم هذه الدرا�سة املنهج الكمي والنوعي من �أجل فهم �أعمق للواقع
العام يف الأرا�ضي الفل�سطينية .وي�شمل هذا حتليل البيانات الكمية املتوفرة من اجلهاز املركزي
للإح�صاء الفل�سطيني� ،إىل جانب بيانات كمية �أخرى حول الظاهرة متوفرة من مركز درا�سات
التنمية يف جامعة بريزيت .كما يتم �إجراء مقابالت و درا�سة حاالت وجمموعات مركزة مع
ال�شباب من اجلن�سني ،ت�صف بالتف�صيل حياة ال�شباب من اجلن�سني خارج �سوق العمل .و يتم
نقا�ش �أو حتليل ق�ضايا خمتلفة من خالل �أدوات البحث املتوفرة �أو التي تنطبق كما يلي:
 1. 2.2.3البيانات الكمية
�أجرى مركز درا�سات التنمية م�سح ًا لعينة حجمها  2150مواطن ًا ترتاوح �أعمارهم بني
(� )60-15سنة ،وكان هدف امل�سح عموم ًا هو الوقوف على الأ�سباب التي حتد من امل�شاركة
يف قوة العمل .و�شارك يف امل�سح ما يزيد على  %50من ال�شباب �ضمن الفئة العمرية ()34-15
�سنة (� 1152شاب و�شابة) ،حيث متت الإ�ستعانة بهذا امل�سح لو�صف الواقع كمياً .و�إىل جانب
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الإ�ستعانة بامل�سوح الكمية للجهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني والتي مت تنفيذها منذ عام 1996
حتى عام  ،2008فقد مت حتليل بيانات �سنوات متفاوتة لفهم الإجتاهات الكمية املختلفة مل�شاركة
ال�شباب �أو غيابها يف �سوق العمل.
وب�شكل رئي�سي غطت هذه امل�سوح امل�ؤ�رشات التالية لل�شباب على امل�ستوى الوطني:
واقع �سوق العمل وم�شاركة ال�شباب.اخل�صائ�ص الدميوغرافية والإجتماعية والإقت�صادية والزمنية لل�شباب خارج �سوقالعمل.
الأ�سباب الكامنة وراء عدم امل�شاركة يف �سوق العمل.مقارنة خ�صائ�ص ال�شباب خارج قوة العمل بخ�صائ�ص ال�شباب داخل قوة العمل �إقت�صادي ًاو�إجتماعي ًا دميوغرافياً.
تناول جتارب ون�شاطات �إقت�صادية �سابقة لل�شباب مقارنة بعدم امل�شاركة يف ن�شاطات�إقت�صادية الحقة.
�إ�ستعداد ال�شباب من اجلن�سني للعمل �ضمن �أية ظروف و�رشوط عمل.-املقارنة الكمية للم�ؤ�رشات �سالفة الذكر لل�شباب من اجلن�سني.

 2.2.2.3البيانات النوعية
متت العملية امليدانية خالل فرتات خمتلفة متباعدة ،خالل �شهري يوليو (متوز) و �أغ�سط�س
(�آب) ،2009 ،وكان الهدف الرئي�سي من طول الفرتة هو حتليل كل جمموعة مركزة �أو مقابلة
على حده من �أجل تطوير �أ�سئلة النقا�ش يف درا�سة احلاالت واملجموعات املركزة املقبلة.
املجموعات املركزةهدفت املجموعات املركزة �إىل حتديد الق�ضايا الرئي�سية امل�سكوت عنها يف امل�سوح الر�سمية،
وللإجابة على الأ�سئلة التي �أبرزتها بيانات كمية ومل يكن لدى هذه البيانات قدرة الإجابة
عليها .فقد �ساهمت املجموعات املركزة يف حتليل �أ�سباب غياب امل�شاركة الإقت�صادية من وجهة
نظر ال�شباب من اجلن�سني ،كما �ساهمت املجموعات املركزة ب�شكل رئي�سي يف الوقوف على
ق�ضايا مهمة وحيوية مل يتم التطرق لها �ضمن خربات ال�شباب من اجلن�سني �سابقاً .كما �ساعدت
يف التعمق وفح�ص امل�ؤ�رشات الكمية التي �أبرزتها امل�سوح .و�ساهمت �أي�ضا يف الك�شف عن
طبيعة تفاعل ال�شباب من اجلن�سني مع بع�ضهم يف املفاهيم ذات العالقة بالدرا�سة ،وحتديد معاين
هذه املفاهيم بالن�سبة لهم .كما �ساعدت يف تف�سري بع�ض الظواهر �أو املعلومات التي مت التو�صل
لها من التحليل الكمي ،ومكنتنا من املقارنة بني جمموعة الآراء �أو الإجابات لل�شباب ،و�أتاحت
لل�شباب فر�صة تبادل جتاربهم وخرباتهم و�إفاداتهم مقارنة مع �إفادات الآخرين والتي �شجعتهم
على التفاعل الأكرث �رصاحة.
وقد مت عقد  10جمموعات مركزة مع جمموعات خمتلفة من ال�شباب يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة حيث ح�رض هذه الور�ش � 130شاب ًا و�شابة ،و�شملت �شباب من اجلن�سني خمتلفني
ح�سب املناطق والفئات العمرية واحلالة الزواجية وم�ستوى التعليم وعوامل دميوغرافية
و�إقت�صادية و�إجتماعية �أخرى:
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� .1شباب من اجلن�سني متعلمني وغري م�شاركني يف �سوق العمل ،من احلا�صلني على �شهادة
متو�سطة (دبلوم� ،سنتني درا�سيتني كحد الأدنى) (ور�شتني).
� .2شباب من اجلن�سني غري متعلمني وغري م�شاركني يف �سوق العمل ،ومل يلتحقوا بالتعليم
العايل (ور�شتني)
� .3شباب من اجلن�سني �سبق لهم العمل ثم فقدوا عملهم (ور�شتني)
� .4شباب من اجلن�سني عاملني (خريجني جدد من اجلامعات وعاملني) ،ومهنيني وعاملني
جدد (ور�شتني)
 .5ور�شة م�شرتكة لل�شباب من اجلن�سني عاملني وغري عاملني للمقارنة بني التجارب
والتو�صيات.
.6ور�شة عمل مع ن�ساء ربات بيوت متعلمات وغري متعلمات ومل ي�سبق لهن العمل نهائي ًا يف
حياتهن.
وب�شكل عام ،ركزت املجموعات املركزة على الق�ضايا التالية:
هل الواقع وال�سياق العام حمفز �أو منفر وملاذا؟العالقات يف �سوق العمل والتحديات والتجارب والقيم املوجودة يف ال�سوق يف تعاملها معال�شباب من اجلن�سني.
املفاهيم والر�ؤى املتوفرة لدى ال�شباب من اجلن�سني يف �سياق ذلك الواقع.العالقة والرتابط واملالئمة بني التعليم و�سوق العمل.الأ�سباب التي تقف عائقا �أمام م�شاركة ال�شباب من اجلن�سني يف �سوق العمل ح�سب تقييمهمبالرتكيز على ال�سياق الإجتماعي-الإقت�صادي-ال�سيا�سي– الثقايف.
الإمكانيات وامل�صادر املتاحة لدى ال�شباب للح�صول على عمل من عدمه.دور الهياكل املجتمعية يف العالقات والتداخالت مع �سوق العمل وت�أثريها على ال�شباب.الهيكل ال�سيا�سي يف الو�ضع الفل�سطيني :الإحتالل وال�رصاع الداخلي ،وت�أثريه على �إ�ستبعادال�شباب من �سوق العمل.
النظرة امل�ستقبلية والتو�صيات لدى ال�شباب من اجلن�سني ،مع العلم �أن معظم الأ�سئلة التي متنقا�شها يف املجموعات املركزة �ستو�ضع يف امللحق.
درا�سة احلاالت (املقابالت املعمقة)�إ�ستندت هذه الدرا�سة �أي�ضا يف التحليل �إىل التعمق يف حياة ال�شباب من خالل مقابالت معمقة
للوقوف ب�شكل �أعمق على اخل�صائ�ص املختلفة له�ؤالء ال�شباب ،كما هدفت درا�سة احلاالت �إىل
الوقوف على خمتلف العوامل املحتملة التي ت�ؤثر على ال�شباب يف قرار امل�شاركة يف قوة العمل،
حيث مكنتنا درا�سة احلاالت ب�شكل رئي�سي من احل�صول على معلومات معمقة و�شاملة حول
احلاالت املبحوثة يف �سياق تفاعالت عوامل متعددة (�إقت�صادية�،إجتماعية ،نف�سية وثقافية�… ،إلخ).
كما مكنتنا من احل�صول على معلومات تاريخية ،وتكوين و�صف �أكرث دقة للعمليات التي من
خاللها يتم ت�شكيل �أو �إحداث �سلوك ذو عالقة مع �سوق العمل.
مت عقد  7مقابالت معمقة (درا�سة حاالت) ،حيث متت درا�سة احلاالت مع �أفراد �ضمن
اخل�صائ�ص التالية:
� .1شابة متعلمة ومتزوجة وغري عاملة.
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� .2شابة متعلمة وغري متزوجة وغري عاملة.
� .3شاب متعلم ومتزوج وغري عامل.
� .4شاب متعلم وغري متزوج وغري عامل.
� .5شابة �سبق لها العمل ثم �إ�ستبعدت من العمل.
� .6شاب �سبق له العمل ثم �إ�ستبعد من العمل.
� .7شابة مقد�سية متعلمة وغري عاملة ومتزوجة.
قامت درا�سة احلاالت بالرتكيز على ق�ضايا ذات عالقة (مع �أهمية �أنه مت تطوير للأ�سئلة
�أثناء �إجراء البحث):
 .1ال�سياق والواقع املعي�شي والإجتماعي واحلياتي ب�شكل عام للمبحوثني واملبحوثات.
 .2مت احل�صول على معلومات معمقة و�شاملة �ضمن تفاعالت عوامل متعددة (�إقت�صادية،
�إجتماعية ،نف�سية وثقافية�… ،إلخ) .للوقوف على التجارب الفردية �سواء من خالل
الرتكيز على املوقف الكلي �أو جمموع العوامل التي �أدت �إىل هذا الواقع.
 .3الوقوف على الأدوار وامل�س�ؤوليات من خالل نوعية الوقت مع الأطفال ،وتوفر م�صدر
رزق �آخر ،والعجز ،والإفتقار �إىل املهارات والتعليم�… ،إلخ).
 .4الوقوف على ق�ضايا جمتمعية (ال�سلطة الأبوية ،و الطبقة ،واجلن�س ،والدين�… ،إلخ).
 .5الوقوف على �أو�ضاع �سوق العمل (نق�ص فر�ص العمل ،مالئمة الوظائف ،والتحيز القائم
على نوع الإجتماعي�… ،إلخ).
.6الوقوف على العوامل اخلارجية (العنف ،وعمليات الإغالق ،والعوامل ال�سيا�سية�… ،إلخ).

 .4ال�سياق الإقت�صادي الفل�سطيني العام
�شهدت الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة تراجعات حادة على �صعيد الأو�ضاع الإقت�صادية
واملعي�شية؛ فمنذ �إندالع �إنتفا�ضة الأق�صى ،ونتيجة للح�صار الإ�رسائيلي والعقوبات اجلماعية
التي فر�ضها الإحتالل على ال�شعب الفل�سطيني ،حدثت تغريات هائلة متثلت يف �إرتفاع معدالت
الفقر والبطالة و�سوء الأحوال املعي�شية .و�إنعك�س هذا الو�ضع �أي�ضا على حمدودية فر�ص العمل
يف القطاعات الإقت�صادية .وزادت الظروف الفل�سطينية �سوءا يف مرحلة ما بعد الإنتخابات
الت�رشيعية بداية عام  ،2006و�أدت �إىل �ضبابية يف الو�ضع الفل�سطيني برمته من خالل
التداخالت املحلية والإقليمية والعاملية يف «احلالة الفل�سطينية» .و�أدت هذه احلالة �إىل �إنق�سام
حقيقي يف ال�شارع الفل�سطيني ،قاد �إىل حالة �إقتتال ع�سكري و�إنق�سام الأرا�ضي الفل�سطينية �إىل
ال�ضفة الغربية ،وقطاع غزة .هذا الواقع الذي فر�ضه الإحتالل وعززته القوى املتناحرة على
ال�ساحة الفل�سطينية ،ومل ت�أت ق�سوة الظروف الإقت�صادية واملعي�شية نتيجة الأزمات �سالفة الذكر
فقط ،بل هي �إ�ستمرار للت�شويه الهيكلي املخطط الذي كر�سته �سيا�سات الإحتالل الإ�رسائيلي
على امتداد عقود �سبقت �إن�شاء كيان فل�سطيني عام .1994
وعلى �صعيد م�ؤ�رشات الإقت�صاد الكلي ونتيجة القيود ال�صارمة التي فر�ضتها وما زالت
تفر�ضها �سلطات الإحتالل الإ�رسائيلي ،ت�شري البيانات �إىل تراجعات حادة يف م�ؤ�رشات
الإقت�صاد الكلي ،فهناك �إرتفاع يف معدالت الت�ضخم ويف معدالت الفقر ،وهناك تراجع
وا�ضح يف ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل.
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وبحلول عام � 2007إنخف�ض ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل بحوايل  %28عن
ذروته يف عام  .1999و�إنخف�ض ن�صيب الفرد من الناجت املحلي �إجمايل مبا يزيد على %6
وا�صل �إنخفا�ضه يف عام � ،2008إال �أن �إرتفاع ًا يف الناجت املحلي �إجمايل حدث للعام نف�سه،
بلغ  ،%2هذا الإرتفاع جاء من النمو يف ال�ضفة الغربية ،بينما �إ�ستمر �إقت�صاد قطاع غزة يف
التدهور والركود حتت وط�أة احل�صار الإ�رسائيلي املتوا�صل والهجمة العدوانية التدمريية يف
�أواخر عام  2008على قطاع غزة.1
كما �أن الإرتفاع الطفيف و�/أو حمافظة الإقت�صاد الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية على بقائه
كان نتاج التدفق ال�ضخم للم�ساعدات الدولية اخلارجية ،حيث �إزداد دعم املوازنة العامة
وحدها مبا فيها نفقات التنمية بن�سبة بلغت %80عما كانت عليه عام  ،2007حيث و�صلت �إىل ما
يقارب  1,8مليار دوالر �أمريكي وتعادل  %30من الناجت املحلي �إجمايل.2

� 1.4سوق العمل الفل�سطيني :املحددات والتحديات

يعاين �سوق العمل الفل�سطيني من بطالة مزمنة ومن م�شاركة حمدودة نتيجة تعر�ض
الإقت�صاد الفل�سطيني �إىل ت�شوهات و�إختالالت هيكلية .وقد �أ�ضعف هذا الواقع قدرة الإقت�صاد
على �إمت�صا�ص كامل قوة العمل ،حيث يتميز �سوق العمل الفل�سطيني ب�إرتفاع معدالت منو
القوى العاملة بوترية �أ�رسع من منو الطلب على العمل ،ومع مرور الوقت ت�شري البيانات �إىل
�أن قدرة الإقت�صاد الفل�سطيني على �إ�ستيعاب القوى العاملة ترتاجع عرب الوقت.3
ويف ال�سنوات ال�سبع الأخرية� ،أ�ضافت ال�سيا�سات الإ�رسائيلية اجلديدة من خالل الإغالقات
واحلواجز والف�صل الق�رسي بني املناطق اجلغرافية ،وما فر�ضته من قيود على احلركة ببنائها
للجدار العن�رصي� ،إفرازات وحتديات ومتغريات جديدة �أمام حركة وهيكلية القوى العاملة،
من خالل قيود ُتفر�ض لأ�سباب �سيا�سية و�إجتماعية وثقافية على ال�شباب ب�شكل عام ،وعلى
الن�ساء ب�شكل خا�ص.4
وح�سب تقرير ملنظمة العمل الدولية حول الأرا�ضي الفل�سطينية ( ،5)2008ي�سود �سوق
العمل الفل�سطيني ك�ساد ًا عالياً ،حيث يعمل �شخ�ص واحد من كل ثالثة �أ�شخا�ص ممن هم يف �سن
العمل (� 15سنة و�أكرث) .كما ترتفع معدالت الفقر يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة وت�سود الإعالة
العالية بني ال�سكان ،حيث ت�صل معدالت الفقر املدقع بني ال�سكان يف قطاع غزة �إىل  %40وبني
ال�سكان يف ال�ضفة الغربية �إىل  ،%19كما تعتمد ن�سبة عالية من ال�سكان على امل�ساعدات الغذائية.
وتعي�ش غزة حالة من العزل التام ويواجه ال�سكان فيها �صعوبات جمة يف خمتلف جوانب
احلياة ،كما �أن هناك �إ�ستمرارا لإنعدام الأمن لدى ال�سكان الفل�سطينيني نتيجة لل�سيا�سات التي
متار�سها �سلطات الإحتالل .وح�سب ذات التقرير �أي�ضا فان ال�سبب املبا�رش للك�ساد الإقت�صادي
ول�سوق العمل ،يكمن يف القيود والإغالقات التي تفر�ضها �سلطات الإحتالل الإ�رسائيلي على
حركة الب�ضائع والأ�شخا�ص� ،إذ ينت�رش يف �أنحاء ال�ضفة الغربية �أكرث من  600حاجز ع�سكري
�إحتاليل ،هذا �إىل جانب احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة.
 1البنك الدويل2009 ،
 2امل�صدر ال�سابق
 3مكحول و�آخرون2001 ،
� 4أنظر على �سبيل املثال ،Al-Botmeh، 2008 :وعبد املجيد2007 ،
ILO,2008 5
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1.1.4امل�شاركة يف قوة العامل يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

6

ي�شوب �سوق العمل الفل�سطيني �إ�شكاالت عديدة مرتبطة بامل�شاركة داخله ،حيث يوجد
تباينات يف امل�شاركة ح�سب النوع والعمر واملنطقة اجلغرافية ،كما يوجد �إنح�سار يف امل�شاركة
قطاعياً .على �سبيل املثال ،تنح�رس م�شاركة الن�ساء ب�شكل رئي�سي يف قطاع اخلدمات ،كما
ترتفع معدالت البطالة يف �صفوف الن�ساء وال�شباب ب�شكل رئي�سي .وهذا له �إرتباطات رئي�سة
خا�صة بالتعليم؛ فمن جهة يحافظ النظام التعليمي على �أدواره يف �سياق النوع الإجتماعي يحدد
معه الفر�ص امل�ستقبلية ،ومن جهة �أخرى هناك فجوة ما بني خمرجات التعليم و �إحتياجات
ال�سوق.
وتعترب امل�شاركة يف قوة العمل منخف�ضة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث و�صلت يف
عام � 2007إىل حوايل  ،%41.9بينما بقي خارج قوة العمل ما يقارب  %58.1من ال�سكان يف
�سن العمل ،حيث ال ي�شارك �أي منهم يف �أي نوع من �أنواع العمل الر�سمية �أو غري الر�سمية،
ب�أجر �أو بدون �أجر ،يف الن�شاطات الإقت�صادية املختلفة ،كما ال يبحث �أي منهم عن عمل.
وتعترب هذه الن�سبة �أعلى بكثري منها يف البلدان املجاورة ،وتزيد عن املعدل العام يف كثري من
بلدان ال�رشق الأو�سط الأخرى.
فيما �أ�شارت نتائج م�سح قوة العمل يف عام � 2008أن ن�سبة امل�شاركة و�صلت �إىل %41.3
من �إجمايل القوة الب�رشية (الأفراد الذين تويد �أعمارهم عن � 15سنة)� ،أي �أ�صبح من بني كل
� 10أفراد �أعمارهم � 15سنة ف�أكرث �أربعة �أفراد م�شاركني يف القوى العاملة� .أما على م�ستوى
املنطقة فقد بلغت ن�سبة امل�شاركة  %43.0يف ال�ضفة الغربية مقابل  %38.1يف قطاع غزة ،وعلى
م�ستوى النوع �أظهرت النتائج �أن م�شاركة الن�ساء يف قوة العمل متدنية عموم ًا يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة ،وتنخف�ض م�شاركة الن�ساء يف عملية الإنتاج ب�شكل كبري يف قطاع غزة مقارنة
بالرجال ،حيث بلغت ن�سبة م�شاركة الن�ساء  %15.2يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ( %17.1يف
ال�ضفة الغربية ،و %11.7يف غزة) ،مقابل  %66.8للرجال ( %68.3يف ال�ضفة الغربية ،و%64.0
يف غزة).
وأكثر من رُبع املشاركني في قوة العمل عاطلني عن العمل ،حيث بلغت ن�سبة العاملني يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة من �إجمايل امل�شاركني يف القوى العاملة �إىل  %74.0منهم %6.6
ي�صنفون عمالة حمدودة (بطالة مقنعة).
فيما بلغت ن�سبة العاطلني عن العمل من بني امل�شاركني يف قوة العمل  %26.0يف عام ،2008
�أي �أكرث من ُربع امل�شاركني يف قوة العمل ،بواقع  %19.0يف ال�ضفة الغربية و %40.6يف
قطاع غزة .كما و�صلت ن�سبة البطالة بني الن�ساء امل�شاركات يف قوة العمل �إىل  %23.8مقابل
 %26.5من بني الرجال .ويقدر عدد العاطلني عن العمل بحوايل � 227ألف �شخ�ص ،بواقع
� 112ألف ًا يف ال�ضفة الغربية و� 115ألف ًا يف قطاع غزة.

 2. 4م�شاركة ال�شباب يف قوة العمل
1.2.4م�شاركة ال�شباب يف �سوق العمل

و�صلت م�شاركة ال�شباب يف قوة العمل يف عام � 2008إىل  %38.6دون �أي تغريات تذكر
مقارنة مع عام  ،2007مع �أن تغريات جوهرية حدثت مقارنة بال�سنوات ال�سابقة .هذا بينما
 6كل البيانات الإح�صائية يف هذا اجلزء م�صدرها اجلهاز املركز للإح�صاء الفل�سطيني ،بع�ض منها من�شورة
وبع�ضها مت توفريها للباحث بناء على طلبه.
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.1999 ΩÉY ‘ %69`H áfQÉ≤e 2008 ΩÉY ‘ %61^4 πª©dG Iƒb ‘ ÜÉÑ°ûdG ácQÉ°ûe âfÉc
ΩÉY ‘ %11^3`H áfQÉ≤e ,%14^8 ¤EG π°üàd 2008 ΩÉY â©ØJQEG ó≤a äÉHÉ°ûdG ácQÉ°ûe ÉeCG
Ék YÉØJQEG ∑Éæg ¿CG äÉfÉ«ÑdG Ò°ûJh .2007 ΩÉY ‘ %14 h ,2001 ΩÉY ‘ %9^4 h ,1999
.ÜÉÑ°ûdG ácQÉ°ûe ¢ùμY ≈∏Y ∂dPh äGƒæ°ùdG ÈY äÉHÉ°ûdG ácQÉ°ûe ‘
(%)IQÉàﬂ äGƒæ°Sh ´ƒædG Ö°ùM á∏eÉ©dG iƒ≤dG ‘ ÜÉÑ°ûdG ácQÉ°ûe :1πμ°T



äGƒæ°ùdÉH áfQÉ≤e ÜÉÑ°ûdG ácQÉ°ûe ¢VÉØîfEG ‘ »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG ¿CG IôaƒàŸG äÉfÉ«ÑdG Ò°ûJh
á°VÉØàfE’G ó©H á°UÉN ,Ú«æ«£°ù∏ØdG ΩÉeCG »∏«FGöSE’G πª©dG ¥ƒ°S ¥ÓZEG ¤EG Oƒ©j ,á≤HÉ°ùdG
íÑ°UCGh ,1999 ΩÉY ‘ º¡æe %29 π¨u °ûn jo ´É£≤dG Gòg ¿Éc ÚM ‘ ,2000 ΩÉY ‘ á«fÉãdG
πãe iôNC’G πª©dG äÉYÉ£b ‘ äÉHÉ°ûdG ácQÉ°ûe â©ØJQEG Éªæ«H ,2008 ΩÉY ‘ %16 π¨u °ûn jo
.ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘h ,çƒ¨dG ádÉchh á«ÑæLC’Gh á«∏ëŸG á«∏gC’G äÉ°ù°SDƒŸG
πª©dG Iƒb ‘ ácQÉ°ûe ÌcCG ,ÈcC’G ájôª©dG áÄØdG ‘ ÜÉÑ°ûdG ¿CG ¤EG É°†jCG äÉfÉ«ÑdG Ò°ûJh
¿ƒÑ«¨àj ô¨°UC’G ôª©dG ‘ ÜÉÑ°ûdG ¿CG ¤EG »°ù«FQ πμ°ûH Gòg Oƒ©j h .ô¨°UC’G áÄØdÉH áfQÉ≤e
ÜÉÑ°ûdG ácQÉ°ûe π°üJ ÚM ‘ ,(kÉ≤M’ Gòg í«°VƒJ ºà«°S) º«∏©àdÉH á£ÑJôe ÜÉÑ°SC’ πª©dG øY
ájôª©dG áÄØdG ‘ ÜÉÑ°ûdG ácQÉ°ûe π°üJ Éªæ«H ,%87^7 ¤EG áæ°S (34-25) ájôª©dG áÄØdG ‘
Éªæ«H %22^7 ¤EG ÈcC’G ájôª©dG áÄØdG ‘ äÉHÉ°ûdG ácQÉ°ûe π°üJh ,%43^7 ¤EG ô¨°UC’G
.%9^3 ¤EG ô¨°UC’G áÄØdG ‘ π°üJ

ÜÉÑ°ûdG ádÉ£H 2.2.4
áÑ°ùf ≈∏YCG õcÎJ å«M ,ádÉ£ÑdG øe Gk Qö†J ÌcC’G »g ÜÉÑ°ûdG áÄa ¿CG ¤EG äÉfÉ«ÑdG Ò°ûJ
ádÉ£Ñ∏d áÑ°ùf ≈∏YCG áæ°S (24-15) ájôª©dG áÄØdG â∏é°S 2008 ΩÉY »Øa ;ÜÉÑ°ûdG äÉÄa ÚH ádÉ£Ñ∏d
ájôª©dG áÄØdG É¡«∏J ,(IõZ ´É£b ‘ %58^6h á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ %30^9) %40^2 ™bGƒH
.(IõZ ´É£b ‘ %39^3h á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ %18^5) %25^5 ™bGƒH áæ°S (34-25)
Ò°ûJ å«M ,ÚéjôÿG ÚH ádÉ£H ≈∏YC’G ºg ¢SƒjQƒdÉμÑdG á∏ªM ¿CG èFÉàædG äô¡XCG Éªc
´É£b ‘ %34^4h á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ %22^2 ™bGƒH) º¡jód %27^2 ¤EG â∏°Uh É¡fCG äÉfÉ«ÑdG
á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ %14^4 ™bGƒH) %24^0 §°Sƒàe Ωƒ∏HO IOÉ¡°T ≈∏Y ¿ƒ∏°UÉ◊G º¡«∏j .(IõZ
.(IõZ ´É£b ‘ %42^6h

١٨

وعند املقارنة عرب الزمن� ،إرتفعت البطالة بني �صفوف ال�شباب مقارنة بعام  ،2008فيما
كانت البطالة يف عام  1999ال تزيد عن  ،%14بينما و�صلت عام � 2008إىل  ،%31.7كما
كانت  %26.4يف عام  .2007وترتفع معدالت البطالة بني ال�شابات مقارنة بال�شباب عرب
ال�سنوات املختلفة؛ فبينما كانت بطالة ال�شباب  %15.5يف عام  ،2001كانت لل�شابات %24.7
للعام نف�سه ،كذلك كانت بطالة ال�شابات  %34.8يف عام  ،2008وكانت لل�شباب  %31يف
العام نف�سه.

 3.2.4ال�شابات �أكرث عمال بعدد الأيام و�أقل �أجر ًا

ت�شري البيانات لعام � 2008أن ال�شباب يعملون يف املتو�سط �أقل من ال�شابات من حيث عدد
الأيام ،فيما حت�صل ال�شابات على �أجر �أقل من ال�شباب �شهرياً ،وباملقابل يعمل ال�شباب يف
املتو�سط �ساعات �أكرث يوميا من ال�شابات ،بينما يعمل ال�شابات يف املتو�سط  23.4يوم ًا �شهريا،
و � 38.2ساعة �أ�سبوعياً ،ويح�صلن على متو�سط �أجر يومي ي�صل �إىل  19.1دوالراً .هذا
بينما يعمل ال�شباب يف املتو�سط  22.4يوم ًا �شهرياً ،و� 43.3ساعة �أ�سبوعياً ،ب�أجر يومي
متو�سطه  23.5دوالراً.

 4.2.4قطاع اخلدمات هو امل�شغل الرئي�سي لل�شباب

ي�شغل قطاع اخلدمات  %37.8من ال�شباب يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،يليه قطاع التجارة
واملطاعم والفنادق ،حيث ي�شغل  .%21وت�شري البيانات �أن هناك �إختالفا يف قطاعات العمل
بني ال�شباب وال�شابات ،ويف حني ي�شغل قطاع اخلدمات  %62من ال�شابات ،ي�شغل %32.5
من ال�شباب ،كما يرتكز التواجد الثاين لل�شباب يف قطاع التجارة واملطاعم والفنادق ،حيث
ي�شغل منهم  ،%24وي�شغل  %6.3من ال�شابات ،بينما يرتكز التواجد الثاين لل�شابات يف قطاع
الزراعة ،حيث ي�شغل منهن  ،%20.6بينما ي�شغل ذات القطاع  %9.9من ال�شباب ،كما ي�شغل
قطاعي البناء وال�صناعة  %28من ال�شباب يف حني ي�شغالن معا  %10من ال�شابات.
ويعترب قطاع التجارة واملطاعم والفنادق امل�شغل الرئي�سي لل�شباب يف الفئة العمرية
الأ�صغر ،حيث ي�شغل  %30منهم ،يف حني �أن قطاع اخلدمات هو امل�شغل الرئي�سي لل�شابات يف
الفئة العمرية الأ�صغر.
وح�سب املهنة ،ترتكز ال�شابات ب�شكل رئي�سي يف املهن الفنية وامل�ساعدة ،حيث تعمل
 %56.7منهن يف هذه املهن ،ويعمل يف مهن الزراعة  %19.8منهن .بينما توزعت مهن
ال�شباب يف �أربع جماالت رئي�سية وهي :البيع واخلدمات والأ�سواق  ،%28.7ويف املهن
الأولية  ،%20.8املهن احلرفية  ،%19واملهن الفنية وامل�ساعدة  .%14.3وب�شكل عام ال تزيد
م�شاركة ال�شباب يف الوظائف العليا على  %2( %1.9للذكور %1.5 ،للإناث).

 3 .4ال�شباب من اجلن�سني خارج قوة العمل :خ�صائ�ص عامة

و�صلت ن�سبة من هم خارج قوة العمل من ال�شباب يف الفئة العمرية (� )34-15سنة %61.4
عام  ،2008حيث كانت الن�سبة الأعلى بني ال�شابات ( ،)%85.2بينما كانت الن�سبة بني ال�شباب
الذكور.%38.6
وت�شري البيانات �أن هناك �إرتفاع ًا يف م�شاركة ال�شابات يف قوة العمل عرب ال�سنوات ال�سابقة،
حيث كان هناك  %88.7منهن خارج قوة العمل يف عام  ،1999و  %90.6يف عام .2001
بينما حدث العك�س مع ال�شباب حيث كان  %31.1منهم خارج قوة العمل يف عام ،1999
وت�شري البيانات �إىل ت�صاعد الن�سبة يف غياب م�شاركة ال�شباب ،بالنظر �إىل ال�سنوات الالحقة كما
هو مبني يف اجلدول �أدناه.
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جدول  :1معدالت م�شاركة ال�شباب من اجلن�سني يف قوة العمل ح�سب الفئات العمرية،
�سنوات خمتلفة
34-15
%61.40
%61.40
%62.20
%62.30

املجموع

34-25
%44.20
%44.00
%44.60
%46.00

24-15
%73.10
%73.40
%74.50
%73.80

34-15
%85.20
%86.00
%87.50
%88.00

�إناث

34-25
%77.30
%77.70
%79.90
%81.30

24-15
%90.70
%91.80
%92.80
%92.80

34-15
%38.60
%37.70
%37.90
%37.70

ذكور

34-25
%12.20
%11.60
%10.60
%11.90

24-15
%56.30
%55.80
%57.00
%55.70

%52.90 %13.20 %36.40 %94.00 %85.80 %90.60 %73.00 %48.80 %62.90
%47.20 %8.50 %31.10 %93.10 %82.50 %88.70 %69.60 %44.70 %59.20

ال�سنة
2008
2007
2005
2003
2001

1999

ويف الفئة العمرية (� )34-25سنة تبلغ ن�سبة ال�شباب خارج قوة العمل  ،%44فيما تبلغ
ن�سبتهم يف الفئة العمرية (� )24-15سنة خارج قوة العمل  ،%73ومع الأخذ بعني االعتبار
�أن ال�سبب الرئي�سى لغياب هذه الفئة مرتبط بالتعليم� ،إال �أن هناك �أ�سباب ًا �أخرى ،وخا�صة للفئة
العمرية الأكرب والتي ال يعترب التعليم �أحد �أ�سبابها.

 1.3.4الغياب عن �سوق العمل يف �سياق م�سوح قوة العمل

ت�شري م�سوح قوة العمل �أن ال�سبب الرئي�سي لغياب قطاع ال�شباب ب�شكل عام عن امل�شاركة
يف قوة العمل يف عام  2008يعود �إىل �إن�شغالهم يف الدرا�سة والتدريب ( ،)%55.3وي�أتي يف
الدرجة الثانية الإن�شغال بالأعمال املنزلية (.)%36.5
ويظهر هذان ال�سببان منط ًا وا�ضح ًا تبع ًا للنوع الإجتماعي ،حيث �أن الن�سبة العليا من
ال�شباب املن�شغلني يف التعليم هم من الذكور ،حيث ت�شري البيانات �إىل �أن  %78.3منهم ذكور،
و � %44.5إناث .يف حني �أن الإن�شغال الأكرب لل�شابات كان يف العمل املنزيل ،كما ت�شري �إىل
�أن  %55.4منهن من�شغالت يف العمل املنزيل ،يف حني �أن �إن�شغال ال�شباب يف العمل املنزيل
ال ي�صل �إىل .%1
ويالحظ �أن �إن�شغال الفتيات يف العمل املنزيل كان  %67.1يف عام  ،2001بينما كان
�إن�شغالهن يف التعليم والتدريب يف ذات العام ال يزيد على  ،%31مما يعني �أن هناك توجه ًا
عالي ًا يف �إلتحاق ال�شابات يف التعليم ،خا�صة التعليم الثانوي والعايل كما هو مو�ضح يف اجلدول
�أدناه.
جدول � :2أ�سباب وجود ال�شباب خارج قوة العمل ح�سب ال�سبب والنوع الإجتماعي
والفئات العمرية� ،سنوات خمتارة خمتلفة
املجموع
34-15

34-25

�إناث
24-15

34-15

34-25

ذكور
24-15

34-15

34-25

24-15

%2.20 %20.30 %4.50 %0.20 %0.50 %0.30 %1.00 %3.30 %1.70
%0.40 %1.50 %0.50 %30.20 %93.50 %53.40 %18.50 %80.60 %36.50

املر�ض
العمل
املنزيل

الدرا�سة
%87.0 %18.50 %78.30 %67.90 %4.00 %44.50 %75.40 %6.10 %55.30
والتدريب
%10.4 %59.70 %16.60 %1.70 %1.90 %1.80 %5.10 %10.00 %6.50
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�أخرى

2008

يتبع

%0.40 %3.00 %0.80 %0.10 %0.20 %0.10 %0.20 %0.50 %0.30

املر�ض

%0.70 %2.00 %0.90 %47.80 %96.70 %67.10 %30.30 %83.60 %47.50

العمل
املنزيل

الدرا�سة
%79.1 %12.30 %69.00 %50.00 %1.60 %30.90 %60.80 %3.10 %42.20
والتدريب
%19.9 %82.70 %29.30 %2.10 %1.50 %1.90 %8.70 %12.70 %10.00

2001

�أخرى

 4.4الإ�ستنتاجات والت�سا�ؤالت حول البيانات الر�سمية والدرا�سات الوطنية

تو�ضح النتائج الكمية الر�سمية ال�صادرة عن اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،وكذلك
الدرا�سات ال�سابقة� ،أن هناك الكثري من الأ�سئلة ما زالت بحاجة �إىل �إجابة ،و�أن هناك الكثري
من الق�ضايا التي برزت وبحاجة �إىل تعمق �أكرث يف حيثياتها والق�ضايا املت�صلة بها؛ وقد كانت
هذه الق�ضايا وغريها حماور �أ�سا�سية للنقا�ش مع ال�شباب من اجلن�سني يف املجموعات املركزة
ودرا�سة احلاالت .ومن هنا ،فقد بينت النتائج الكمية الق�ضايا التالية:
•توجد ن�سبة عالية من ال�شباب من اجلن�سني خارج قوة العمل بدون �أ�سباب وا�ضحة ،وقد مت
الدخول بعمق يف نقا�ش هذه الق�ضايا يف املجموعات املركزة واملقابالت.
•كان ال�شباب من اجلن�سني خارج قوة العمل لهم جتارب يف �سوق العمل ،ثم توقفوا عن
العمل ومل تتوفر بيانات حول �أ�سباب توقفهم .وهذا هو �أحد امل�ؤ�رشات التي مت بحثها يف
املقابالت املعمقة ودرا�سة احلاالت ،حيث �أن فئة كبرية من ال�شباب عملوا لفرتات طويلة
وب�شكل متوا�صل.
•تدل امل�ؤ�رشات املتوفرة �أن هناك �إختالفات بني ال�شباب وال�شابات يف �أ�سباب بقاءهم خارج
قوة العمل .وبينما بدت الأ�سباب وا�ضحة لدى ال�شابات لأ�سباب �إجتماعية وثقافية و�سيا�سية
و�إقت�صادية ،كانت الأ�سباب عند ال�شابا متيل �أكرث نحو كونها �سيا�سية و�إقت�صادية ،وبرز
ال�سبب الرئي�سي لدى ال�شابات يف عدم البحث عن عمل يف القيام بالأعباء املنزلية وتقدمي
الرعاية.
•ي�ؤكد التمعن قليال يف هذه الن�سب �رضورة نقا�ش فرتة خروج ال�شباب من اجلن�سني من
قوة العمل ،و�أن دخول ه�ؤالء ال�شباب �إىل قوة العمل �سريفع بال �شك معدالت البطالة
�إىل �أ�ضعاف ما هي عليها الآن .وهذه احلقيقة ننطبق على الواقع الفل�سطيني ب�سبب �إرتفاع
معدالت البطالة التي ت�سود بني ال�شباب .والتعريف القائم حاليا رمبا يخدم �أجندة امل�ؤ�س�سات
الدولية وامل�ؤ�س�سات ال�سلطوية احلاكمة للتهرب من م�س�ؤولياتها جتاه توفري فر�ص عمل
لل�شباب.
•�أخريا يبدو �أن ال�شباب الفل�سطيني �أكرث ت�أثرا ب�سيا�سات الإحتالل ،وال�سيا�سات املحلية
و�سيا�سات املمولني ،من خالل ت�أثرهم بالواقع بطريقة �أكرث من غريهم ،خا�صة من ناحية
الفر�ص املتاحة لديهم يف �سوق العمل ،و�أن ال�شابات هن الأكرث ت�أثرا نتيجة القيود املجتمعية
الإ�ضافية التي تفر�ض عليهن.
هذا جزء من الإ�ستنتاجات والت�سا�ؤالت التي برزت من البيانات الكمية والدرا�سات
ال�سابقة ،حيث مت التعمق فيها يف املرحلة الثانية من البحث من خالل املجموعات املركزة
ودرا�سة احلاالت والتي مت حتليلها يف اجلزء الرابع من هذه الدرا�سة.
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.5خروج ال�شباب من �سوق العمل هل هو �إ�ستبعاد �أم خروج
اختياري ؟ «حتليل نتائج الدرا�سة»
 1. 5مدخل عام

�سنحاول يف هذا الق�سم من الدرا�سة حتليل ق�ص�ص وجتارب ومواقف حت َّدث عنها ال�شباب،
وحتليل املعاين والعمليات التي ي�ضفونها على و�ضعهم وواقع عالقاتهم ب�سوق العمل وفهمهم
لها .و�سيتم التو�سع يف التحليل للعالقات وكيف تتم العمليات املختلفة يف ال�سوق ،وكيف يتم
�إتخاذ القرارات وتبني املفاهيم املختلفة جتاه اال�ستبعاد من �سوق العمل �ضمن مفهوم �إجتماعي
وثقايف و�إقت�صادي قائم على عالقات النوع الإجتماعي .لقد حتدث ال�شباب ذكور ًا و�إناث ًا
مبفردات كثرية عن جتارب عاي�شوها ،من مفهوم الإ�ستغالل ،الإ�ستبعاد ،القيود� ،إرتباط
نظام التعليم ب�سوق العمل ،بيئة العمل الإق�صائية وطبقيتها ،البنية الإجتماعية وحتدياتها،
حمدودية الو�صول للم�صادر واملعلومات ،هذه الكلمات واملفردات مت �إ�ستخال�صها والو�صول
�إليها من النقا�ش داخل املجموعات املركزة واملقابالت املعمقة «درا�سة احلاالت» ،كما �سيتم
تدعيم هذه النتائج النوعية ببع�ض البيانات الإح�صائية من نتائج م�سح مت �إجنازه من مركز
�ستمد منه كافة البيانات الكمية
درا�سات التنمية بجامعة بريزيت خالل عام  ،2008حيث ُت َ
الحقة الذكر يف هذا الق�سم والق�سم التايل.

 1 .1.5الأ�سباب التي تف�رس الإ�ستبعاد من �سوق العمل

�إختلفت الأ�سباب ما بني ال�شباب الذكور والإناث يف عدم البحث عن عمل ،فبينما �إرتبطت
الأ�سباب لدى ال�شابات بالبنى املجتمعية والثقافية� ،إرتبطت الأ�سباب لدى ال�شباب ب�إجتاه الي�أ�س
والتعليم� ،أو من خالل �إنتظار فر�ص عمل جيدة و�/أو جديدة.
�أ�شارت نتائج م�سح مركز درا�سات التنمية �إىل �أن الأ�سباب الرئي�سة لعدم بحث ال�شابات عن
عمل (موانع العمل) مرتبطة بالو�ضع املجتمعي والثقايف ،حيث �صنفت الأ�سباب على التوايل
كالتايل :امل�س�ؤوليات املنزلية الكبرية ،والي�أ�س من جدوى �إيجاد عمل ،والزواج �أو النية يف
الزواج ،واحلمل والوالدة ،ورف�ض �أحد �أفراد الأ�رسة ،والثقافة والتقاليد الإجتماعية .يف
حني كانت الأ�سباب الرئي�سة لل�شباب الذكور كالتايل :الي�أ�س من جدوى �إيجاد عمل ،و �إنتظار
الرد على طلبات توظيف ،والبدء يف الدرا�سة �أو التدريب الحقا�( .أنظر التفا�صيل يف اجلدول
�أدناه حول �أ�سباب عدم البحث عن عمل لدى ال�شباب الذكور والإناث).
الأ�سباب

ذكور

�إناث

عدم وجود رغبة يف العمل

9.7

36.4

21.3

18.3

3.9

33.8

النجاح يف �إيجاد عمل والبدء به الحقا

8.1

البدء يف الدرا�سة �أو التدريب

16.3

�إنتظار الرد على طلبات توظيف

الزواج �أو النية يف الزواج

1.3

احلمل �أو الوالدة (الزوجة للرجال)

3.9

عدم وجود حاجة للمال

22

2.5
8.7

35.2
10.1

يتبع

الي�أ�س من جدوى �إيجاد عمل

67.8

36.0

رف�ض �أحد �أفراد الأ�رسة

1.9

24.8

4.2

امل�س�ؤوليات املنزلية الكثرية

0.4

الثقافة والتقاليد مينعان من البحث

7.0

املر�ض �أو الإ�صابة الدائمة

50.1
10.5
1.6

وعند الدخول يف تف�سري الأ�سباب الكمية مع ال�شباب الذكور والإناث ،تتطرق ال�شباب
�إىل عدة �أ�سباب وحماور ،حيث تعددت الأ�سباب والعوامل التي تتحكم يف البنية الرئي�سية
ل�سوق العمل الفل�سطيني ح�سب وجهة نظرهم ،وكان لها امل�ساهمة الرئي�سية يف �إ�ستبعاد ال�شباب
من �سوق العمل ،فظاهرة تراجع م�شاركة ال�شباب و�إ�ستبعادهم متعددة اجلوانب؛ فمن ناحية
�إرتبطت بالعوامل ال�سيا�سية القائمة ،ومن ناحية �أخرى �إرتبطت بالنظام الإقت�صادي وبنيته،
وبالنظم الإجتماعية والثقافية والتعليمية بتداخالتها وتعقيداتها؛ حيث جت�سدت �صورة �ضبابية
يف تلك البنى وهيكل م�ؤ�س�ساتها نتاجها واقع ال يتيح ملجموعة حيوية من ال�شباب الذكور والإناث
االلتحاق ب�سوق العمل �أو حتى بالبحث عن عمل ،كما تتطرق لذلك نتائج الدرا�سة �ضمن
املحاور التالية:

 2.5ال�سياق الفل�سطيني العام

تعي�ش الأرا�ضي الفل�سطينية حياة يغيب عنها الإ�ستقرار ال�سيا�سي وذلك نتيجة الإحتالل
الإ�رسائيلي الذي طال �أمده ،ومع هذا الواقع �شهدت الأرا�ضي الفل�سطينية تراجعات حادة
و زيادة يف �صعوبة احلياة الإقت�صادية واملعي�شية ،حيث �شكل هذا الواقع ال�سيا�سي حتديات
و�صعوبات يف �شتى املجاالت .وما يهمنا هنا التحديات املرتبطة يف �إيجاد فر�ص عمل� ،سواء
يف دور الإحتالل يف �إ�ضعاف ال�سوق� ،أو يف القيود واحل�صار املفرو�ض على حركة وحراك
ال�شباب الفل�سطيني .7و�أ�شارت توجهات ال�شباب الذكور والإناث �أن العمل �صعب املنال يف
ال�سياق الفل�سطيني ،حيث ي�سود الأرا�ضي الفل�سطينية �أو�ضاعا �سيا�سية و�إقت�صادية ي�صعب معها
�إيجاد فر�ص عمل .ويف هذا املجال �رصحت هذه ال�شابة من غزة ب�أن« :العمل هو حت ٍد يف هذه
الظروف لأن و�ضع البلد �صعب وما يف فر�ص عمل ،من هيك ظروف ح�صار و�إغالق وهو
�صعب كثري �أنوا الواحد يالقي �شغل يف هذا الظروف ال�صعبة» .وو�صف البع�ض من ال�شباب
الو�ضع ال�سيا�سي ال�سائد املتمثل بالإحتالل الإ�رسائيلي ،من خالل القيود والقمع واحل�صار الذي
ميار�سه ،والذي بات ال�شباب من �ضحاياه الرئي�سيني ،كعائق مركزي يف وجه �إنخراطهم يف
�سوق العمل .وحول هذا املو�ضوع يقول �أحد ال�شباب« :الإحتالل الإ�رسائيلي خلى يف تراجع
مل�شاركة ال�شباب يف العمل نتيجة الإغالق واحل�صار وعدم توفر فر�ص �أو �إمكانيات» .وت�صف
م�س هذا الإحتالل حتى ب�أرواح ال�شباب وحريتهم بقولها« :وجود الإحتالل
هذه ال�شابة كيف ّ
�أثر على تواجد ال�شباب يف �سوق العمل ايل ا�ست�شهد وايل اعتقل وايل قعد عنده �إعاقة ،كله
اثر على وجودهم» .كما ي�ضيف هذا ال�شاب من غزة حول الواقع هناك بقوله« :الإحتالل
واحلرب ما خلّت يف مكان ل�شغل ال�شباب ،ما يف �إمكانيات نتيجة احل�صار» ،وي�ضيف �شاب
�آخر �أن احلواجز حتد من حركته بقوله�« :أنا قبل ما بدي �أفكر �أ�شتغل يف رام الله بفكر مليون
مرة الطريق كلها حواجز» .كما يرى هذا ال�شاب �أن هذا الواقع يحد ب�شكل �أكرب من حركة
� 7أنظرILO, 2008 :
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ال�شابات بقوله« :الو�ضع ال�سيا�سي احلايل ممكن ي�سمح لل�شاب اخلروج خارج املدينة للعمل،
ولكن ال�شابة تبقى مقيدة يف املدينة».

 1.2.5حتديات �إ�ضافية تواجه �شباب القد�س

يواجه ال�شباب الذكور والإناث يف القد�س قيودا وحتديات �إ�ضافية من قبل �سلطات
الإحتالل ،ت�صل �إىل حد الإ�ستغالل بكل الو�سائل ،حيث حتدثت �شابة فل�سطينية من القد�س
بالقول« :الو�ضع يف القد�س كثري �صعب لدرجة �أنه الواحد �إذا بده ي�شتغل بال�ضفة بفكر مليون
مرة ،اخلروج �صعب من القد�س كلها حواجز وجدار ،وكمان الراتب ما بكفي لأنه بلدية
الإحتالل بتفر�ض علينا �رضائب عالية وما بكفي الراتب بال�ضفة لل�رضائب هاي .هذا �شي
وال�شي الآخر املهم ،كمان هم ما بيوفروا وظائف ورحلة البحث عن وظيفة من خالل الت�أمني
الوطني للإحتالل حمفوفة باملخاطر لأنه اال�ستغالل بكل �أ�شكاله ،و�أكيد �أنت فاهم ق�صدي
منيح».

 2.2.5قيود �إ�ضافية يف البنية ال�سيا�سية ب�سبب ال�رصاع الداخلي الفل�سطيني

ي�ضيف ال�رصاع الفل�سطيني الداخلي قيودا �إ�ضافية على حراك ال�شباب جتاه �سوق العمل،
حيث يرى ال�شباب الذكور والإناث �أن �سوق العمل فئويا ومتحزبا ،كما يرون فيه عامل
�إ�ستبعاد �إ�ضايف مرتبط بال�سيا�سية الداخلية .وعن هذا ي�ضيف ال�شباب �صورا عديدة عاي�شوها،
من التوظيف على �أ�سا�س حزبي ،وكيف �ساهم ال�رصاع بني الفل�سطينيني يف ت�سيي�س عملية
التوظيف التي بات �أول �ضحاياها ال�شباب .يقول هذا ال�شاب« :التوظيف بتم على �أ�سا�س حزبي،
�أي لأبناء احلزب فقط ،وامل�ستقلني ف�ش الهم فر�ص عمل ،وال �أن�سى الوا�سطة» .وت�صف �شابة
�أخرى الو�ضع بقولها« :الذي ح�صل بني فتح وحما�س له ت�أثري كبري على املوظفني لأنه هناك
ق�سما كبريا من حما�س انف�صل لأنه حما�س ،وق�سم كبري يف غزة انف�صل لأنه فتح» .ويلخ�ص
لذات الق�ضية هذا ال�شاب« :حاليا �أ�صبح هناك تف�ضيل �إتباع الف�صيل الواحد عند التقدمي �أو ت�شغيل
�أحد يف ال�رشكات اخلا�صة يف املحافظة لنف�س ف�صيل �صاحب العمل».

 3.5التعليم وعالقته ب�سوق العمل

ت�شري بيانات م�سح مركز درا�سات التنمية يف عام �2008إىل �أن هناك ( %17حا�صلني على
دبلوم فما فوق) من ال�شباب املتواجدين خارج �سوق العمل %25 ،منهم من ال�شابات ،و %9
منهم من ال�شباب ،كما ت�شري �إىل �أن  %49منهم �أنهى �شهادة الثانوية العامة ( %21منهم من
الذكور %76 ،منهم من الإناث)� .إال �أن هذا امل�ؤ�رش ويف ظل ازدياد معدالت�إالتحاق ال�شباب
الذكور والإناث بالتعليم العايل ،و�أن جزءا منهم ما زال غائبا عن �سوق العمل ب�سبب التعليم،
يعترب عامال حيويا ما دام هناك غياب ًا للتخطيط يف التعليم والتدريب ومدى مالئمته ملتطلبات
ال�سوق كما �أ�شارت الأدبيات.
ويواجه ال�شباب يف رحلة الإنتقال من التعليم �إىل �سوق العمل حتديات و�صعوبات جمة
ترتبط �أهمها ببنية نظام التعليم ،وقد حتدث ال�شباب مطوال عن �أهم هذه ال�صعوبات بدايةً من
الفجوة يف التخطيط �إىل الربط بني التعليم و�إحتياجات �سوق العمل� ،إىل �إ�شكالية جودة التعليم
وخمرجاته ،حيث يرى ال�شباب الذكور والإناث �أن خمرجات نظام التعليم تقع يف غالبها
خارج اهتمام �سوق العمل وبنيته .كما ت�شري توجهات ال�شباب �إال �أن بنية التعليم تغيب عنها
تخ�ص�صات رئي�سية مثل التعليم املهني والذي لو توفر ف�إنه �سيلبي �إحتياجات رئي�سية لل�سوق.
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 1.3.5هل للتعليم قيمة حياتية وعملية

�أ�سند ال�شباب الذكور والإناث قيمة عالية للتعليم ب�إعتباره �أداة ت�ضمن امل�ستقبل والعي�ش
الكرمي .لكن هذا ال يعني �أن تلك القيمة ت�ؤ�رش ب�أن العمل �سيكون �سهل املنال �أمامهم ؛ فالتعليم
يف �أحيان كثرية ال يرتبط بالواقع .ولكن يرى ال�شباب �أن التعليم الأكادميي لي�س هو الطريق
الوحيد؛ فهناك التعليم املهني والتدريبات واملهارات املختلفة التي تفيد يف احلياة؛ حيث �أو�ضح
ذلك هذا ال�شاب بقوله« :بدون التعليم لن ا�ستطيع العمل والإبداع يف �أي جمال كان ،حتى لو
كانت هذه املهنة بناء �أو حدادة ،لأنها حتتاج ملعرفة القيا�سات وقراءة اخلرائط للبناء ،وكذلك
الطبيب واملهند�س وكافة التخ�ص�صات بدون التعليم يف اجلامعات والدرا�سة والتطبيق العملي،
ال ي�ستطيع �أي �إن�سان �أن يعمل ،ويف التقدم لأي وظيفة يتم طلب ال�شهادة اجلامعية ،ويف احلد
الأدنى ثانوية عامة ناجح يف بع�ض املهن».
وت�ضيف هذه ال�شابة عنا�رص �إ�ضافية لأهمية التعليم يف توفري حياة كرمية« :ال�شهادة بحد
ذاتها هي �سالح بيد �صاحبها ،وطبعا هناك عالقة وا�ضحة بني التعليم واحل�صول على عمل،
خا�صة يف هذا الزمن .وال�شهادة اجلامعية هي التي تو�صل للوظيفة املحرتمة واملريحة ،ودخل
جيد يوفر للإن�سان ت�أمني حياة كرميه لأ�رسته».
ويف حني يخالفهم الر�أي �شباب �آخرين ب�أن التعليم لي�س �رشطا للتوظيف حيث تفيد هذه
ال�شابة« :التعليم اليوم في�ش اله داعي بعرف �شباب توظفوا على �أ�سا�س دورات بالتمري�ض
واملحا�سبة ب�س بدون �شهادة» .وي�ؤكد هذا ال�شاب على �أن التعليم لي�س �رشطا يرتبط بال�سوق
�أو ب�إيجاد وظيفة« :ال التعليم م�ش �رشط للح�صول على عمل لأنه يف �أعمال ما حتتاج يكون
الواحد متعلم مثل الزراعة والعتالة وال�صنايعية واخلياطني وال�سواقني كتري �شغالت ما حتتاج
للتعليم» .
وي�ضيف هذا ال�شاب �أن اخللل لي�س فيما �إذا كان املرء متعلم ًا �أو غري متعلم فكالهما �سواء:
«ال عالقة للتعليم يف البحث عن عمل؛ املفرو�ض �إنه هناك فر�ص عمل للمتعلم وغري املتعلم،
ولكن حاليا ال يوجد فر�ص عمل للإثنني ،املتعلمني وغري املتعلمني».

� 2.3.5إختيار التخ�ص�ص «قلق يوازي قلق التخرج والبحث عن عمل»

تعترب مرحلة التخ�ص�ص يف اجلامعات الفل�سطينية مرحلة مقلقة بالن�سبة لل�شباب وخا�صة
الإناث ،حيث يلقي ال�شباب اللوم على غياب الإر�شاد يف مرحلة الثانوية وغياب قيا�س ميول
ال�شباب الذكور والإناث يف املرحلة الثانوية.
وحول اللوم الذي يلقيه ال�شباب على غياب الإر�شاد ،يقول هذا ال�شاب من نابل�س:
«املفرو�ض مرحلة الإر�شاد تكون بالثانوية قبل التوجيهي حتى يحدد الطالب ميوله» .كما
ت�ضيف هذه ال�شابة من غزة�« :إحنا ما حد بحاول يعرف ميولنا واحنا بندر�س يف املدر�سة ع�شان
يوجهونا للإ�شى �إيل بنا�سبنا .وت�ضيف �شابة �أخرى« :وال مرة عرفنا انه اجلامعة �أو املدر�سة
بتوجه �أوالدها �إىل مهنة معينة» .ونتيجة عدم الإر�شاد �أو التوجيه تكون معروفة وت�ؤدي
بالنهاية �إىل ما �سيخربنا عنه هذا ال�شاب�« :أنا خل�صت دبلوم لغة عربية من زمان والتخ�ص�ص
علي فر�ص خا�صة �إين دبلوم م�ش بكالوريو�س» .وت�ضيف
ماله جمال نهائي ،كتري راحت ّ
هذه ال�شابة على ذات املو�ضوع بقولها« :تخ�ص�صي �إقت�صاد وعلوم �سيا�سية ،والكل ن�صحني فيه
ب�س ما تلقيت توجيه يف اجلامعة ،وهيني خل�صت وما ح�صلت على عمل».
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� 3.3.5أثر الثقافة على �إختيار التخ�ص�ص لل�شابات

ت�ضيف ال�شاباتتحدي ًا رئي�سي ًا يواجههن ،وهو مرحلة �إختيار التخ�ص�ص ،حيث يدخل الأهل
بقوة يف هذا املجال ،ب�أقوال عدة يطلقونها :فهذا التخ�ص�ص ينا�سبك وذاك التخ�ص�ص غري مقبول
�إجتماعيا ،وتلك التخ�ص�صات يوجد بها �إختالط وحركة كثرية وخروج بالليل .هذا الأقوال
ت�شكل قيود ًا وعائق ًا رئي�سي ًا مي�س حرية وحركة ال�شابات ،وت�ؤدي بهن يف النهاية �إىل تخ�ص�ص
جامعي مرغوب جمتمعياً ،وغالبية تلك التخ�ص�صات �أ�صبح يحجم عنها ال�سوق نتيجة الأعداد
الهائلة من اخلريجني املتخ�ص�صني فيها.
وحول هذا املو�ضوع تقول �شابة�« :أنا كنت بدي �أدر�س �صحافة يف الأزهر �أبوي رف�ض
لأنه الأزهر خمتلطة .وفر�ض علي تخ�ص�ص تربية ،وحكايل �إما الإ�سالمية وتربية �أو ما يف
جامعة نهائي ،لأنوا �أختي دخلت الأزهر ومعدلها تراجع من كرثة امل�شاكل والتعليقات فرف�ض
�إين �أدر�س يف الأزهر».
وت�ضيف �شابة �أخرى« :الأهل �إعرت�ضوا على تخ�ص�ص القانون لأنه تخ�ص�ص يتطلب
خروج من املنزل ب�شكل كثري ومهنة متعبة وفيها �إختالط» .وتتطرق �شابة �أخرى من قطاع
غزة �أن الإ�شرتاط الرئي�سي للإلتحاق بالتخ�ص�ص الذي ترغب به �إرتبط بوجود «حمرم»،
لأنه يف جامعة بدولة جماورة�« :سمحوا يل ب�رشط �أنه ي�سافر عمي و�أنا �أكون معه ب�س تعطل
�سفر عمي وتعطل بالتايل �سفري وتعليمي» .وت�ؤكد هذه ال�شابة على فر�ض الأهل لنوع
التخ�ص�ص الذي لزاما عليها الإلتحاق به بقولها« :فر�ضوا �أهلي علي تخ�ص�ص الرتبية لغة
عربية دبلوم لأنه البنت الزم ت�شتغل مدر�سة �أف�ضل �شي ،دوام يف مكان معني ما يف ت�أخري
ب�س �أنا لليوم ندمانه �إين وافقت عليه».

 4.3.5النظام التعليمي القائم غري كفء واليلبي �إحتياجات �سوق العمل

ترى جمموعة من ال�شباب الذكور والإناث �أن الإ�شكالية الرئي�سية يف النظام التعليمي،
ب�أنه ال يراعي احتياجات ال�سوق� ،أو �أن اهتمامات هذا النظام ترتكز ب�شكل رئي�سي على الدخل
املادي ،ويف غياب التعاطي مع احتياجات �سوق العمل ،فتقول هذه ال�شابة« :النظام التعليمي
القائم ال يهتم بالدخول �إىل �سوق العمل ،املهم �شهادة وال�سالم» ،وي�ضيف هذا ال�شاب�« :أنا
بعرف اجلامعات بدها تعطى ال�شهادة وت�أخذ الر�سوم وخل�ص غري هيك ما يف» ،وترى هذه
ال�شابة بالنظام كالتايل« :ال يوجد �أي تن�سيق والدليل على ذلك وجود خريجني ب�أعداد كبرية
من تخ�ص�صات بينما هناك افتقار �إىل تخ�ص�صات �أخرى».
يف حني ت�ضيف �شابة �أخرى �أن التعليم هو خطوة يجب �أن تقرتن به برامج تطبيقية وخربة
ولي�س فقط التعليم الأكادميي اجلامد« :م�ش كل �إن�سان متعلم بقدر يح�صل على عمل اخلربة
مهمة جدا يف احلياة العملية لأنه الدرا�سة تكون بعيدة يف معظم الأحيان عن احلياة العملية
والتطبيق على ار�ض الواقع خمتلف جدا» ،وي�ؤكد على ر�أيها هذا ال�شاب من خالل ت�أكيده
على عدم اقرتان اخلربة بال�شهادة يكون كحال عدم احل�صول على �شهادة علمية« :ال ما يف
�إحنا بنخل�ص وبندور على �شغل ما يف خربة بكون وال القدرات اللي بنملكها بتوازي املطلوب
للوظيفة ،وب�صري الواحد فينا يدور على دورات بعد اجلامعة حتى ميكّ ن حاله ».

 5.3.5التعليم املهني غائب عن النظام التعليمي

وارتباطا بحاجة ال�سوق �إىل التعليم املهني والتقني ،ت�ضيف هذه ال�شابة ب�أن هناك حاجة
يف ال�سوق للتعليم املهني ،يف حني هذا النوع من التعليم ما زال غائبا �أو حمدود احل�ضور
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يف بنية امل�ؤ�س�سات التعليمية�« :إحنا بنحكي عن التعليم الأكادميي ونا�سني التعليم املهني وهو
�إيل حاليا املا�شي ب�سوق العمل �سواء فنيي الأجهزة املكتبية �أو الكهرباء العامة وغريها ،ه�ؤالء
متوفر لهم عمل ،هذا كله تعليم وب�ساعد ال�شباب �أو ال�شابات يف احل�صول على عمل ،و�أنا
من النا�س املتعلمني مهنة اخلياطة وت�صميم الأزياء وعملت يف جمايل وقمت بتعليم هذه املهنة
للفتيات وا�ستفدن كثريا ،وهذا عن طريق م�ؤ�س�سات حتى وبعد انتهاء العقد مل اعد اعمل �إال
�أ�شياء خفيفة جدا».

 4. 5االنتقال من التعليم �إىل �سوق العمل «رحلة طويلة»

تعترب عملية الو�صول �إىل فر�ص العمل حتديا وا�ضحا ومعلنا �أمام ال�شباب ،فهناك متطلبات
كثرية من �أجل احل�صول على عمل ،فمن التدريب �إىل التطوع �إىل املقابلة ،وامل�ستقبل يبقى
�ضبابيا .فعملية التدريب (الدورات) بحاجة �إىل �إمكانيات مادية ،والتطوع �صعب املنال،
واملقابلة تكون يف حيثياتها وتف�صيالتها معقدة ،ت�ؤدي �إىل طريق م�سدود ،فقد �أ�شارت جتارب
ال�شباب الذكور والإناث �إىل �أن كل الو�سائل املتاحة لديهم يف �سبيل احل�صول على عمل جتابه
بتحديات خمتلفة.
يقول هذه ال�شاب حول الدورات »:الدورات مهمة ب�س الدورات بدها م�صاري وبتكلف،
وكمان الزم يكون �شيء مقابل الدورة م�ش اخذ دورة وما يكون وظيفة وراها ،لأنه �أهلي ما
بتحملوا كل ا�شي» .ويفيد هذه ال�شاب �أن اخلربة املرتبطة بالعمل بحاجة �إىل تدريب ودورات
ولكن« :انا ف�ش عندي خربة وبدي اوخذ دورات اجنليزي وكمبيوتر ودورات يف تخ�ص�صي
ب�س من وين يا ح�رسة امل�صاري».
وفيما يتعلق بالتطوع� ،أ�صبح من ال�صعوبة مبكان �إيجاد م�ؤ�س�سات للتطوع للح�صول
على خربة؛ فقد حتدث ال�شباب بناء على جتاربهم بالقول« :التطوع �صار اليوم عليه �أزمة
وبحكولك ممكن بعد �سنة جتي تطوع» .وت�ضيف �شابة �أخرى �أنه بالرغم من املعرفة ملديرة
�إحدى امل�ؤ�س�سات �إال �أن طلب التطوع ما زال عالقا« :مديرة امل�ؤ�س�سة «ن» بعرفها ب�شكل
�شخ�صي �صاريل مقدم طلب من فرتة للتطوع وما حد رد علي» .فيما �أ�ضاف هذا ال�شاب ق�ضية
�إ�ستهتار امل�ؤ�س�سات بربنامج التطوع لديهم بقوله« :حتى ايل بوزارة «�ش» ملا تروح تقدم طلب
بحكولك بدري لي�ش م�ستعجلني و�صاروا يحكوا عنا ملا طلعنا م�ساكني هال�شباب ،حتى منظر
الورقة «طلب التطوع» م�ش مرتب و�شكله ال يوحي بالقبول» .كما �أ�ضاف هذا ال�شباب �أن
بع�ض برامج التطوع تقوم ب�إ�ستغالل ال�شباب ،حيث ي�صف هذا ال�شاب عن الإ�ستغالل بقوله:
«ب�ستغلوا الطالب واملتطوعني وبحرثوا عليهم اربع �شهور وجمرب انك تداوم وبالآخر ي�ستغنوا
عنك».
�أما عن �أجواء املقابالت فيتحدث ال�شباب الذكور والإناث عن جتاربهم ،والتي مل�سوا منها
ق�ضايا حيوية من �أهمها :عدم اجلدية لدى �أ�صحاب العمل �أو امل�س�ؤولني ،ارتباطا بفجوة الأجيال
والإهتمامات املختلفة بني اجليلني .كما تعر�ض بع�ض ال�شباب �إىل ال�سخرية �أثناء املقابالت.
وحول هذا ال�سياق ،نبد�أ ب�شهادة هذا ال�شاب« :انا عملت ع�رش مقابالت ويف �إحدى املقابالت
كانت الأ�سئلة �سخيفة ،يعني �س�ألوين بعد خم�س �سنوات �شو ممكن تعمل ،وكمان لو بعطيك
 200دوالر برام الله برت�ضى ت�شتغل؟» بينما ي�ضيف �شاب �آخر عن �أ�سئلة يف املقابلة لي�س لها
عالقة بالوظيفة �أو التخ�ص�ص بقوله « :ال واالهم من هيك ب�س�ألوك �أ�سئلة بالتخ�ص�ص غلط،
و�أ�سئلة عامة ما الها عالقة بالتخ�ص�ص� .أنا رحت قدمت لوظيفة ب�رشكة ت�أمني ،رحت على
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رام الله �س�ألوين بتعرف �أ�سماء موظفي «و» للت�أمني يف بيت حلم؟» ويف جتربة �أخرى ل�شابة
ترى فيها نوع ًا من الإ�ستهتار حيث كانت تود احل�صول على وظيفة «معلمة»�« :أنا يف الرتبية
�س�ألوين عن �أنفلونزا اخلنازير وحكويل متى انولدت ،وانولد الر�سول ،وكمان واحد �سالني
كم كف �أكلت باملدر�سة».
و�أهم ما يواجه ال�شابات على وجه اخل�صو�ص �أي�ضا ما يتعر�ضن له من حتر�ش و�إ�ستغالل
جن�سي �أثناء املقابلة ،وح�سب �شابة من غزة بد�أت ق�صة التحر�ش معها �أثناء املقابلة لدى �صاحب
العمل ،و�أ�صبحت معايري �صاحب العمل ترتبط مب�ؤهالتها اجل�سمانية ،ولي�س لها �أي عالقة
بطبيعة العمل �أو م�ؤهالتها العلمية« :وقت �إجراء املقابلة مرحتت�ش لنظرات املدير ايل كان
بيقابلني وال لطريقة كالمو معي ،كان وا�ضح انو بينظريل ك�أنثى و لي�س كموظفة متقدمة
لطلب عمل .وبالفعل ح�سيت انو تعدى حدودو معي خ�صو�ص ًا انو كان بيلقح كالم كتري بحجة
انو مزح».

� 5. 5إمكانية الو�صول �إىل املعلومات وم�صادر فر�ص العمل

ترتبط القدرة على الو�صول �إىل امل�صادر واملعلومات عن فر�ص العمل بعالقات النوع
الإجتماعي ،يف اجتاهات عدة ،فهناك ممار�سات �إجتماعية وثقافية يف �سياق بنيوي حتد وتقيد
حركة ال�شابات ،وت�صل �أحيانا هذه املمار�سات �إىل حد القهر والإ�ستغالل والإ�ستبعاد ،يف حني �أن
احلركة تكون مفتوحة �أمام ال�شباب .بينما مغادرة ال�شابات للمنزل مربوطة ومرهونة بعوامل
بنيوية ترتبط بال�سياق الإجتماعي والثقايف والإقت�صادي ،بينما تكون حركة الذكور �أكرث حرية
وتغيب عنها ذات القيود املفرو�ضة على الفتيات .كما �أن البنى املجتمعية والإقت�صادية والثقافية
وال�سيا�سية ب�أبعادها املختلفة حتد �أو تعزز الو�صول �إىل فر�ص معينة� ،أو احلد من الو�صول �إىل
�أي من الفر�ص .كما يحدد هذا الواقع فجوات بني ال�شباب الذكور والإناث والأغنياء والفقراء
وغريهم ،خا�صة يف القدرة على الو�صول �إىل امل�صادر �أو املعلومات.8

 1.5.5الفجوة بني ال�شباب الذكور والإناث يف الو�صول �إىل م�صادر املعلومات

حول ذلك تقول هذه ال�شابة من غزة عن �إمكانيات الو�صول �إىل معلومات عن العمل يف
البحث �أو يف اللجوء �إىل امل�صدر« :طبعا من ال�سهل املعرفة بفر�ص العمل بالن�سبة للرجال لكن
امل�شكلة تكمن عند البنات؛ لأنو ما عندهم احلرية الكافية للحركة والتنقل والبحث عن عمل وبناء
معارف مثل ال�شباب .وبالتايل فر�صة ال�شاب اكرب من فر�صة البنت» .ويف ذات ال�سياق ت�ضيف
هذه ال�شابة �أن الو�صول �إىل م�صادر املعلومات �أ�سهل بالن�سبة لل�شباب مقارنة بال�شابات �سواء
من خالل العالقات �أو الأ�صحاب« :ال�شباب بيقدروا ي�صلوا للمعلومات اكرت لأنهم بيتحركوا
�أكرت من البنات وبي�سمعوا من الزمالء والأ�صحاب وغريهم» .وت�ضيف هذه ال�شابة �أي�ضا �أن
الفجوة بني ال�شباب الذكور والإناث تزيد من خالل �إمكانيات الو�صول �إىل م�صدر املعلومات
«كالإنرتنت»« :ال�شباب بيقدروا يعرفوا �أكرت من البنات لأن البنت ما بتقدر ت�س�أل على �شغل
�أو تروح عل مكان فيه نت زى ال�شاب».
وحول مقارنة القيود يف احلركة والتي تفر�ض على ال�شابات ب�شكل �أكرب يقول هذا ال�شاب:
«ت�صل املعلومة لل�شاب �أكرث ب�سبب �إنو بطلع وبروح وبيجي ومعارفه �أكرث من البنات».
وتقارن هذه ال�شابة بني ال�شباب الذكور والإناث يف الإمكانيات يف الو�صول �إىل امل�صادر بقولها:
� 8أنظر :حمامي .1997 ،عبد املجيد.2008 ،
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«هناك الأ�شياء املت�ساوية مثل التلفزيون واالنرتنت وغري املت�ساوية مثل الأقارب واملعارف،
خروج ال�شاب �أكرث من البنت ،وجوده بني ال�شباب وبني النا�س �أكرث من البنت».
وبالرغم من هذا الواقع يف فجوة و�صول ال�شابات �إىل املعلومات عرب الو�سائل املختلفة �إال
�أنهن �أكرث بحثا عن عمل مقارنة بال�شباب الأكرث ا�ستخداما للعالقات والوا�سطة ،حيث ت�شري
النتائج ب�شكل عام �أن ال�شابات �أكرث جلوءا لو�سائل بحث من ال�شباب ،بينما كان ال�شباب يف
�أحيان كثرية �أكرث جلوءا �إىل العالقات والوا�سطة ،فكانت الو�سيلة الرئي�سة لدى ال�شباب
الذكور هي �س�ؤال الأقارب والأ�صدقاء واجلريان ( ،)%43بينما كانت جتارب  %43من
الفتيات من خالل البحث عن عمل �سواء مبتابعة ال�شواغر عرب اجلريدة� ،أو من خالل
مكاتب العمل� ،أو من خالل زيارة �أماكن من املحتمل �أن يتوافر فيها و�سائل عمل.

 2.5.5الفجوة الطبقية يف �إمكانية الو�صول �إىل م�صادر املعلومات

ت�ضمن حتليل وت�شخي�ص ال�شباب الذكور والإناث الواقع الطبقي يف الأرا�ضي الفل�سطينية
من حيث �إختالف �إمكانيات الو�صول �إىل املعلومات بالن�سبة لل�شباب خا�صة �أبناء الطبقات
الفقرية �أو �أبناء القرى والذين ال تتوفر لديهم بع�ض م�صادر املعلومات مقارنة بالأغنياء ،كما
�أو�ضح ذلك بع�ض ال�شباب الذكور والإناث من الور�ش املختلفة؛ حيث ترى هذه ال�شابة من
غزة �أن الو�صول �إىل املعلومات �صعب املنال نتيجة الظروف الإقت�صادية ال�صعبة « :النا�س
�إيل حالهم زينا فقرا ما بقدروا بناتنا يعرفن الوظائف عن النت لأنه غري متوفر» .وت�ؤيدها
�شابة من ال�ضفة يف ذلك بقولها« :الطبقات الفقرية ايل م�ش متوفر فيها و�سائل �إت�صال �صعب
احل�صول على املعلومات للجن�سني».
ويرى جمموعة من ال�شباب الذكور والإناث يف اخلليل �أن الأغنياء لديهم �إمكانيات �أعلى
يف الو�صول �إىل فر�ص العمل مقارنة بالفقراء« :ال الأ�رس الغنية م�ش فارقة عنده ووا�سطاتهم
كبرية الواحد منهم بكون عندو �سيارة وم�ش فارقة معه» ،ويرى �آخر املو�ضوع من زاوية
�أخرى بقوله« :ممكن ابوه يدعموا مب�رشوعه اخلا�ص وم�ش مهم انو يخ�رس او ال ب�س انا ملا
افكر اعمل م�رشوع بح�سب  100ح�ساب» .وحول �إمتداد عالقات الأ�رسة الغنية ترى �شابة
يف ذلك بقولها« :الأ�رس الغنية عالقاتهم �أو�سع و�أكرب وبالتايل تكون الفر�صة �أكرث» .ويتحدث
هذه ال�شاب عن الفجوة الطبقية مبرارة بقوله« :ال�شاب ملا يكون ابوه مدير مثال عن طريق
عالقات ابوه او اعمامه او اخواله ممكن ي�صل للوظيفة ب�س ملا بكون ابوه عامل اللي بقدر عليه
ابوه يتوا�سطله بور�شة باطون».
و�أ�ضاف ال�شباب ُبعد ًا �آخر �إىل املو�ضوع الطبقي من خالل الفجوة اجلغرافية بني �أبناء القرى
واملدن ،خا�صة يف توفر املعلومات املختلفة بقوله« :ب�س بدي احكي على نقطة الإعالنات� .أنا
باعي�ش يف القرى ما بت�صل اجلريدة كل يوم و ما يف انرتنت وهيك ا�شي ممكن يقلل فر�صتي
يف البحث عن عمل».

 6. 5بنية �سوق العمل و�إرتباطها بالنمو يف حجم عمالة ال�شباب

ي�صف ال�شباب �سوق العمل وحتدياته بعوامل عدة منها البنيوية وال�سيا�ساتية ،ومنها
ر�أ�سمالية ،ومنها توجهات ومنطية النظرة ،يف حني �أ�شارت البيانات الكمية �إىل �أن هناك
ت�شا�ؤما ي�سود �أو�ساط ال�شباب يف �إمكانية �إيجاد فر�ص عمل .وقد عزز تف�سري هذا التوجه يف
جمموعات النقا�ش ب�أن فر�ص العمل املتوفرة حمدودة وغري منا�سبة وغري مقبولة يف � ٍ
أحيان
كثرية لأنها م�شتغلة وم�ستبعدة لل�شباب ذكور ًا و�إناث ًا على وجه اخل�صو�ص.
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 1.6.5ت�شا�ؤم ال�شباب يف �إمكانية �إيجاد فر�ص عمل يف امل�ستقبل

ت�شري البيانات الكمية �أن ت�شا�ؤما ي�سود �أو�ساط ال�شباب فيما يتعلق ب�إمكانية �إيجاد فر�ص
عمل يف امل�ستقبل؛ ويرتبط الت�شا�ؤم الرئي�سي بغياب توفر فر�ص عمل حيث �أفاد بذلك %53
من ال�شباب ( %60ذكور� %45 ،إناث) .وكان ال�سبب الرئي�سي الثاين لدى الإناث مرتبط ًا
ب�إعتقادهن عدم توفر م�ؤهالت كافية ( ،)%32بينما كان ذلك �سبب ت�شا�ؤم  %8من الذكور.
وكانت طبيعة العمل والرواتب املتدنية �سبب ًا يف ت�شا�ؤم  %10من ال�شابات و %8من ال�شباب،
وكانت احلواجز واحل�صار �سبب ت�شا�ؤم  %19من ال�شباب ،بينما كان ذلك �سبب ت�شا�ؤم %4
من ال�شابات .كما �إرتبط ت�شا�ؤم  %8من ال�شابات بالتمييز على �أ�سا�س العمر واملظهر واجلن�س
لديهن .وقد رافق هذا الت�شا�ؤم ر�ضا لدى ال�شابات عن و�ضعهن العام؛ حيث ت�شري البيانات
�أن ال�شابات �أكرث ر�ضا عن و�ضعهن العام مقارنة بال�شباب الذكور؛ حيث �أفاد  %66.5من
ال�شابات بالر�ضا عن و�ضعهن وبدرجة متفاوتة ،مقارنة بن�سبة  %37من ال�شباب الذكور.
ويتوافق هذا امل�ستوى من الر�ضا �أو عدمه مع ال�سياق العام للتحديات املانعة للعمل عند
ال�شباب ،حيث ت�شري البيانات �أن  %48من ال�شابات حتدثن عن موانع حالية لعملهن ،بينما
يوجد موانع لدى  %29من ال�شباب الذكور .وقد �أثر هذا �أي�ض ًا على الرغبة يف العمل؛ فالر�ضا
عن الو�ضع العام ووجود موانع زاد من رغبة ال�شباب الذكور يف العمل حاليا ،حيث �رصح
 %90منهم عن رغبته يف العمل حاال ،بينما كانت الرغبة لدى  %49من ال�شابات مرتبطة بحجم
التحديات الأكرب التي تواجههن.

 2.6.5ت�ضخم �أعداد اخلريجني ،وحمدودية الفر�ص

�أو�ضح ال�شباب �أن هناك تراجع ًا يف قدرة �سوق العمل على �إ�ستيعاب كامل اخلريجني؛
حيث تعاين الأرا�ضي الفل�سطينية من ت�ضخم يف �أعداد اخلريجني من ال�شباب ،و�أن هذا الت�ضخم
ي�سري بوترية �أ�رسع من منو الطلب على العمل .ويف هذا املو�ضوع يقول هذا ال�شاب« :ف�ش �إال
وظيفة الرتبية قدامي .بتقدم لوظيفة الرتبية  211خريج .والرتبية ب�س بدها  .»2وت�شاطره
ذات القول هذه ال�شابة بقولها« :ن�سبة اخلريجني �أكرب بكثري من املوجود يف �سوق العمل
وا�ستيعابه».
وحول ت�ضخم �أعداد اخلريجني تقول هذه ال�شابة �أي�ضا �« :إرتفاع عدد اخلريجني .مثال هذه
ال�سنة يف جنني �أكرث من  300خريجة لغة اجنليزي غري التخ�ص�صات الأخرى وكذلك الوا�سطة
واملح�سوبية بالإ�ضافة �إىل عدم توفر فر�ص عمل يف امل�ؤ�س�سات احلكومية ،وال يوجد �شواغر
حتى يف امل�ؤ�س�سات اخلا�صة .كل هذه الأمور ت�شكل حتدي كبري �أمام ال�شباب الذكور والإناث
يف احل�صول على عمل .وجتد معظم ال�شباب ي�صابوا بالإحباط وخيبة الأمل عند تخرجهم من
اجلامعة لعدم توفر �شواغر لعمل».

 3.6.5فر�ص عمل حمدودة ،ووغري منا�سبة ،و تدن راتب

تكون فر�ص العمل املتوفرة يف غالبها غري منا�سبة� ،أو تكون يف ظل ظروف من ال�صعب
العمل بها� ،أو التعاطي معها� ،أو يكون التعاطي مع بع�ض الأنواع من هذه الوظائف كجزء
من الهروب والذي يولّد يف حيثياته الكثري من امل�شكالت والتحديات والتي تكون يف نهاية
الأمر جزءا من الإ�ستبعاد والتحدي .ويف هذا امل�ضمون تقول �شابة من غزة« :الفر�ص غري
املنا�سبة لل�شباب تعني �أن ال�شاب �إيل بيالقي �شغل م�ش منا�سب لإمكانياته وتعليمه ممكن ما يخليه
ير�ضى بالعمل».
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وكتو�صيف �إ�ضايف لهذا الواقع عن حمدودية فر�ص العمل يف الو�ضع الفل�سطيني نقتب�س هذا
القول ل�شابة من جنني« :ال�شاغر يكون غري منا�سب لطموح ال�شاب �أو ال�شابة .والوظيفة غري
منا�سبة للدرا�سة التي تخرج منها و�إ�ستغالل �أ�صحاب العمل للخريجني و�إعطائهم رواتب قليله،
و�إ�ستغالل امل�ؤ�س�سات اخلا�صة لهم وت�شغيلهم براتب ال يكفي حتى للم�رصوف الأ�سا�سي .و�أكرب
مثال على ذلك التدري�س يف املدار�س اخلا�صة؛ ي�أخذوا وقت وجهد كبري من املعلم ،باملقابل ال
يدفعوا �إال  240دوالر ك�أجرة �شهرية ،وهذه كانت �إحدى جتاربي .كذلك ريا�ض الأطفال
يعطوا رواتب زهيدة جدا ال تكفي وال حتى �أدنى حد من العي�شة».
ال�شابات والأكرب عمر ًا �أكرث حر�ص ًا على العمل مبوجب عقد عمل
ت�شري البيانات حول ال�شباب الذين �سبق لهم العمل �أن  %21منهم عملوا مبوجب عقد عمل.
وكانت ال�شابات �أكرث حر�ص ًا على العمل مبوجب عقد عمل ،حيث عملت  %40منهن
مبوجب عقد عمل ،بينما عمل  %15فقط من ال�شباب الذكور مبوجب عقد عمل .وت�شري
البيانات �أن ال�شباب الأكرب عمر ًا من الذكور والإناث كانوا �أكرث حر�ص ًا على العمل مبوجب
عقود عمل.
و�إرتباط ًا بهذا احلر�ص على «العمل مبوجب عقد عمل» كانت ال�شاباتالأكرث تقا�ضي ًا للأجر
ب�إنتظام (�شهريا ،)%74 ،بينما عمل الذكور مياومة �إىل جانب تقا�ضيهم راتب ًا �شهرياً ،حيث
عمل  %28منهم مياومة ،و� %19أ�سبوعياً .كذلك كان الأكرب عمر ًا من ال�شباب ذكور ًا
و�إناث ًا �أكرث حر�ص ًا على تقا�ضي راتب من خالل برنامج �شهري ب�إعتبارهم الأكرث حر�ص ًا
على العمل بالتعاقد.

وعليه ال تلبي بع�ض فر�ص العمل املتاحة ،رغم حمدوديتها ،احلد الأدنى من متطلبات
الو�صول لها ،بل هي �شكل من �أ�شكال الإ�ستغالل الوا�ضح واملبنى على النوع .ورغم قبول
ال�شباب لفر�ص عمل منخف�ضة الدخل� ،إال �أن متطلبات فر�ص العمل هذه تكون �صعبة املنال يف
كثري من الأحيان .وحول هذا امل�ضمون يقول هذا ال�شاب من بيت حلم�« :أنا وافقت على 260
دوالر ب�س اكت�شفت انه م�س�ؤول العمل بده واحد م�ؤهالت ماج�ستري حتى يعطيه �ألف �شاقل».
�ضت عليها ال يوفر احلد الأدنى من
وت�ضيف هذه ال�شابة �أن الراتب املطروح للوظيفة التي ُعرِ َ
ادر�س برو�ضة براتب  140دوالر .طيب
م�رصوفها للو�صول �إىل الوظيفة�« :أجاين �شغل ِّ
بدي ادفع من جيبتي موا�صالتي واكلي؟».
عند النظر يف �أ�سباب قبول ال�شباب الذكور والإناث لرواتب متدنية ،ف�رس ال�شباب ذلك
يف �سياق عالقات و�أدوار النوع الإجتماعي ،ويف �سياق ال�سلطة الأبوية التي ت�ؤكد على
امل�س�ؤوليات� ،أو نتاج الظروف الإقت�صادية ال�صعبة التي جترب ال�شباب الذكور والإناث
يف �أحيان �أخرى لقبول وظائف برواتب حمدودة .وتقول هذه ال�شابة« :الن البنت
معندها�ش كتري م�س�ؤوليات يعنى ممكن �أي راتب مي�شى حالها وكمان حماولة للخروج �إىل
املجتمع من خالل العمل» .وت�ضيف هذه ال�شابة �أن م�س�ؤولية ال�شباب تكون �أكرب« :ال�شباب
عندهم م�س�ؤولية �أكرث من البنت وكمان ال�شباب بيقبلوا بنف�س ظروف البنت» .وي�شاطرها
ذات القول �شاب �آخر« :املتزوج �أكرث اندفاعا �إىل �سوق العمل وير�ضى ب�أي عمل ب�سبب
امل�س�ؤوليات الواقعة على عاتقه و�أحيانا ب�أي راتب ب�س من وين».
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ويف حاالت �أخرى يكون خروج ال�شباب الذكور والإناث من �سوق العمل مرتبط ًا بتدين
الراتب وحمدودية الأجور ،حيث ت�شري هذه ال�شابة من جنني �أن ال�سبب الرئي�سي يف �إ�ستبعادها
من �سوق العمل تدين الراتب« :الراتب يف امل�ؤ�س�سة كان قلي ًال جدا .و�أنا �أنهيت عملي معهم
بالرتا�ضي» .وت�ضيف �أي�ضا هذه ال�شابة �أن الرواتب املتدنية �ساهمت يف خروجها من �سوق
العمل« :ريا�ض الأطفال يعطوا رواتب زهيدة ،وال تكفي حتى حد �أدنى من العي�شة وع�شان
هيك خل�صت».

 4.6.5غياب فر�ص العمل ب�سبب احل�صار على قطاع غزة

�أ�ضاف ال�شباب غياب مهن و�أنواع من العمالة كانت مالذا لل�شباب ،وكيف �ساهم احل�صار
على قطاع غزة ب�إندثارها نتيجة لغياب املواد اخلام؛ حيث تقول هذه ال�شابة من غزة�« :إيل
بدو يبحث عن الأعمال واملهن احلرة زي الطوبار (�أعمال البناء) وزي النجارة لأنو �صارت
قليلة وحمدودة ب�سبب احل�صار» .وي�ضيف �شاب �آخر من غزة قائال�« :أ�صبحنا نبحث عن
وظائف حكومية و�إدارية وال يوجد عمل حريف مثل البناء �أو �إ�صالح ال�سيارات� ،أو �أي �شئ
من هيك ،لأنو ال يوجد �أدوات جراء احل�صار .وال ي�ستطيع القطاع اخلا�ص �إ�ستيعاب ن�سبة
اخلريجني».

 5.6.5طبقية الفر�ص وحمدوديتها �أمام الفقراء واملهم�شني

�ساهمت الطبقة الإجتماعية والفجوة بني املناطق يف حمدودية الفر�ص �أمام ال�شباب الذكور
والإناث ،حيث �سادت طبقية �إجتماعية ما بني الأغنياء والفقراء� ،أو ما بني �أبناء �أ�صحاب
ال�سلطة و�أبناء العاملني والفقراء الب�سطاء .و�إنتقلت الطبقة لت�شمل �أبناء املدن على ح�ساب �أبناء
القرى واملخيمات (يف حاالت قليلة حدث العك�س لإعتبارات حزبية) .وجت�سدت �أي�ض ًا الفجوة
الطبقية يف الفر�ص ح�سب امل�صلحة والعالقات الطبقية.
ويتحدث هذا ال�شاب عن الفجوات بني املحافظات قائالً« :رام الله تعترب العا�صمة الإقت�صادية
ومعظم الوزارات واملراكز وامل�ؤ�س�سات فيها ،ب�س بيت حلم �صغرية وعدد امل�ؤ�س�سات قليل
بينما اخلليل ورام الله فيها فر�ص عمل �أكرث».
وحتدث ال�شباب يف ور�ش العمل املختلفة حول هذه الواقع؛ فهذا ال�شاب من غزة يتحدث
عن تعددية الوظائف لذات ال�شخ�ص ،خا�صة بعد حالة الف�صل بني ال�ضفة وغزة نتيجة للإقتتال
الداخلي بقوله عن �أ�صحاب النفوذ« :تعدد الوظائف لل�شخ�ص الواحد وخا�صة الفرتة احلالية،
يعنى موظفي ال�سلطة قاعدين وبياخدوا رواتب وهم يف البيت وكمان ي�شتغلوا �أعمال �أخرى يف
�أماكن �أخرى .هاي م�شكلة حقيقية تواجه املجتمع لأنو �صار �إيل موظف حكومي وغري العامل
يبحث عن عمل وفى ظروف غري عادية مير بها قطاع غزة يا دوب �إىل ما ب�شتغل يالقى �شغل
فكيف ملا يكون ال�شئ م�ضاعف».
وت�ؤكد هذه ال�شابة حول �إ�ستغالل �أ�صحاب ال�سلطة لنفوذهم بقولها« :واحد بنته ر�سبت
بامتحان القبول كانت معنا بالرتبية و�أبوها موظف �أ�ص ًال بالرتبية� .أول ما حط بنته بديلة
وبعدين رجع ووظفوها وظيفة دائمة بالرتبية».
وحول التمييز والطبقية ال�سائدة بني �أبناء العائالت والقرى واملخيمات حتدث ال�شباب من
اجلن�سني امل�شاركني يف ور�شة بيت حلم عن ذلك بقولهم« :وفيه عن�رصية مثال ابن«ن» وابن
يف�ضلوه على ابن «ع» .ومثال دارج باخلليل بيكونوا �أول النا�س باجلامعة» .و�أ�ضافوا
«د» َّ
�أي�ضا« :فيه متييز .ابن املدينة فر�صته بالوظيفة �أكرث من ابن القرية خ�صو�ص ًا انه كل امل�ؤ�س�سات
باخلليل».
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 6.6.5حمدودية فر�ص العمل وتنميطها �إرتباطا بعالقات النوع الإجتماعي
داخل �سوق العمل

غالب ًا ما تكون ال�شابات �ضحية قلة فر�ص العمل يف ال�سوق كما يتعزز داخل ال�سوق عرب
الإختالفات والتباينات �إرتباط ًا بالنوع الإجتماعي وب�أنواع معينة من الأعمال التي ترتبط
نتيجة لدونيتها �أو ظروفها بال�شابات .وقد �أ�ضاف هذا حتديات �أمام الإناث متثلت يف التمييز
القائم �ضدهن �سواء يف غياب العمل� ،أو يف تدين الدخل� ،أو يف الإ�ستغالل يف كونهن ن�ساء من
خالل املظهر العام� ،أو يف طبيعة ظروف العمل الذي يقمن به .وحول م�ضمون هذه العالقات
القائمة يف ال�سوق يقول هذا ال�شاب« :معظم امل�ؤ�س�سات اخلا�صة واملكاتب والعيادات تف�ضل
البنات ،لأن راتب الفتاة اقل ويتحملوا م�س�ؤولية �أكرث  .و�أحيانا ل�شكل البنت تقوم امل�ؤ�س�سة
ب�إعطائها وظيفة» .وتتحدث �شابة �أخرى عن النظرة الدونية للإناث متمثلة يف �إ�ستغاللهن
بقولها « :كما يكون هناك �إ�ستغالل لل�شابات لدى �أ�صحاب العمل كنوع من «الديكور» لديهم».
ولقد تعزز هذا ال�شعور لدى ال�شابات نتيجة املمار�سات التي يعززها ال�سوق بقولها« :لأنو
يدور على البنات �أكرث ،من ناحية رواتبهم اقل ،وال�صبية �أوجه من ال�شباب
القطاع اخلا�ص َّ
يف املكتب ،ونوع من �أنواع الرب�ستيج».
وحتدث ال�شباب �أي�ضا حول الأدوار التي يلعبها �سوق العمل يف حتديد طرق م�شاركتهم،
وخا�صة بالن�سبة للإناث ؛ فكيف يكون ال�سوق �أحيانا منفتح ًا عليهن كما حتدث بع�ضهنفي الفقرة
ال�سابقة ،وكيف يغلق �أبوابه حينا �آخر �أو ي�ضع قيود ًا �صارمة يف �سوق العمل يف وجه الن�ساء
املتزوجات؟ يف هذا ال�سياق ت�ضيف هذه ال�شابة عن املعيقات �أمام ال�شابات املتزوجات من التمييز
�ضدهن �إ�ستناد ًا �إىل الدور الإجنابي املت�صل فقط بهن (احلمل والوالدة �أو/و رعاية الأطفال):
« وجود الأطفال يعمل �إعاقة خا�صة �إذا كان مبلغ الراتب قليل ،فال يكفي ل�سداد احلا�ضنات
وريا�ض الأطفال» .وت�ضيف �شابة �أخرى بقولها�« :صاحب العمل يف�ضل البنت العزباء على
املتزوجة لأن البنت �إيل م�ش متزوجة ما يف عليها م�س�ؤولية» .كما ت�ؤكد هذه ال�شابة على قول
زميالتها بقولها« :يف القطاع اخلا�ص يف�ضلو البنت العزباء ،والفتاة املتزوجة بتكون فر�صتها
بالعمل �أقل بكثري».
كما يحجب �سوق العمل يف الكثري من احلاالت فر�ص العمل عن ال�شباب الذكور والإناث
�إرتباط ًا بعالقات النوع الإجتماعي من خالل التمييز نتيجة املظهر املرتبط باللبا�س �أو غريه.
كما ت�ساهم حجب املعلومات �أو قلة �إمكانية الو�صول �إليها كتح ٍد يف قلة الفر�ص املتوفرة خا�صة
للإناث .وحول ذلك ت�ضيف هذه ال�شابة�« :أختي حمجبة وقدمت لوظيفة طلبوا منها ت�شلح
احلجاب» .باملقابل تتحدث �شابة �أخرى عن �صديقة لها تقدمت لوظيفة فكان الإ�شرتاط بلب�س
احلجاب�« :صاحبتي ما بتلب�س على ر�أ�سها ع�شان الوظيفة طلبوا منها حتط منديل».

 7.5جتارب من امليدان حول بيئة العمل وت�أثريها على �إ�ستبعاد ال�شباب
الذكور والإناث من �سوق العمل

ت�شري البيانات �أن جزءا كبريا من ال�شباب الذكور والإناث خارج �سوق العمل حالي ًا قد
عملوا �سابقا ،حيث �أ�شار  %60منهم ب�أنهم عملوا يف ال�سابق ( %83ذكور %35 ،من الإناث)،
و�أنهم عملوا لفرتات خمتلفة ،حيث عملت  %44من الإناث ملدة تقل عن �سنة ،بينما �إمتدت
خربة  %16منهن �إىل �أكرث من خم�س �سنوات ،و�إمتدت خربة  %40ما بني �سنة �إىل خم�س
�سنوات .بينما كانت خربة  %42من ال�شباب الذكور ما بني �سنة �إىل خم�س �سنوات ،و� %35إىل
�أقل من �سنة ،و� %23إىل �أكرث من خم�س �سنوات.
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وفيما يتعلق بفرتة توقف ال�شباب الذكور والإناث عن العمل� ،أ�شارت  %46من الإناث
�إىل �أن جتربتهن يف العمل توقفت منذ �أكرث من �سنة ،فيما توقفت جتربة  %19منهن ما بني
�ستة �أ�شهر �إىل �سنة ،وجتربة  %15منهن خالل �أقل من ثالث �أ�شهر .وفيما يتعلق بال�شباب
الذكور ،توقفت جتربة  %34منهم لأكرث من �سنة ،بينما توقفت جتربة  %25منهم لأكرث من
ثالث �أ�شهر ،فيما توقفت جتربة  %41من ثالث �أ�شهر �إىل � 12شهر.
وال�س�ؤال ما هي العوامل املختلفة التي �ساهمت يف �إ�ستبعادهم من �سوق العمل؟ هذا ما ف�رسته
البيانات النوعية �سواء يف املجموعات املركزة و�/أو درا�سة احلاالت كالتايل.

 1.7.5الإ�ستغالل والتحر�ش اجلن�سي

�أو�ضح ال�شباب الذكور والإناث �أن م�شاركتهم الإقت�صادية لي�ست �سهلة املنال �ضمن
املمار�سات والبنية امل�ؤ�س�ساتية الإقت�صادية .ومن الأ�شكال الأخرى التي واجهت ال�شابات
ب�شكل خا�ص عملية الإ�ستغالل والتحر�ش اجلن�سي؛ حيث �شكل الإ�ستغالل والتحر�ش اجلن�سي
عاملني رئي�سيني يف �إق�صاء الإناث من �سوق العمل� ،أو يف حرمانهن من دخوله؛ فلم يقت�رص
التحر�ش اجلن�سي على بيئة العمل ،بل ميار�س �أي�ضا يف مراحل البحث عن العمل .وح�سب
روايات ال�شابات تبد�أ ق�صة التحر�ش اجلن�سي من املقابلة �أو كو�سيلة لنيلها من خالل الإ�ستغالل
من قبل و�سيط للح�صول على العمل� ،أو حتى �أثناء التدريب الذي يوفر تناف�س ًا عالي ًا للدخول
�إىل وظيفة .كما يربز الإ�ستغالل اجلن�سي �أي�ضا �أثناء املقابلة.
وتلعب الوا�سطة دور ًا كبري ًا يف املجتمع الفل�سطيني يف كثري من الأحيان من �أجل احل�صول
على عمل .ويف املقابل تكون الوا�سطة يف بع�ض الأحيان و�سيلة للإ�ستغالل اجلن�سي ،فح�سب
�شابة من بيت حلم ،وح�سب رواية ل�شابة عن �صديقة لها« :وحدة كانت حاطه وا�سطة ع�شان
وظيفة «ت» ب�س الو�سيط طلب مقابل ال�شغل �إنها مت�شي معه».
و�أثناء التدريب يكون هناك وعود بالعمل ،ولكن هذه الوعود لها ثمن ح�سب هذه ال�شابة:
«عندي تدريب حما�سبة وبعدين �صار يحكي معي يف �أمور خارج التدريب ويغريني �أطلع معه
على رام الله مقابل انه يعطيني تقييم جيد».
ويف رواية ل�شابة �أخرى عند ذهابها ملقابلة من �أجل ا�ستالم مهام عملها ،بد�أت املقابلة
بر�سائل من �صاحب العمل كجزء مما �سيكون عليه امل�ستقبل« :ذهبت و�أنا م�ستعدة متاما للعمل
ومهيئة نف�سي لل�شغل معه ،و عند �أول مقابلة �سلم علي وم�سك �إيدي بقوة و مل يرتكها �إال بعد �إن
�شديتها �أنا بقوة رغم انو كبري بال�سن ،ب�س ت�رصفوا هادا خذلني و خالين حذرة بالتعامل معو
طول املقابلة وطول فرتة املقابلة كمان كان عينو بي�ضة و كان بيلقح كالم و�أعطاين انطباع انو
�شخ�ص م�ش �سوي �أخالقيا وبدو�ش �سكرترية بدو عار�ضة �أزياء ووحدة يت�سلى معها».
ويبقى املكان الرئي�سي للإ�ستغالل اجلن�سي يف بيئة العمل نف�سها ،حيث املكان الذي يعتربه
امل�س�ؤول البيئة الأ�سهل للإ�ستغالل اجلن�سي نتيجة تركيبة العالقات داخل امل�ؤ�س�سة ،وهذا ما
�رصحت به �شابة من مدينة نابل�س« :اجلوانب الأخالقية للمدير م�ش منيحة طلب مني �أكون
جا�سو�سة على زمالئي يف العمل ورف�ضت وداميا كان يحاول اجللو�س جنبي ويتحر�ش يف،
وكانت الألفاظ �إيل بت�صدر منه غري الئقة ونابية وال تليق به كونه مدير».

 2.7.5الف�صل التع�سفي

رغم حمدودية فر�ص العمل �أمام ال�شباب الذكور والإناث ،ورغم ال�صعوبات اجلمة
التي كانت �أمام ال�شباب للح�صول على عمل� ،إال �أن ممار�سات بع�ض امل�ؤ�س�سات القائمة على
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الت�شغيل يف الأرا�ضي الفل�سطينية عملت على ف�صل ال�شباب و�أخرجتهم من �سوق العمل ب�شكل
تع�سفي ،ومل يكن الف�صل التع�سفي حكرا على �أي من امل�ؤ�س�سات الت�شغيلية يف فل�سطني ،بل امتد
من امل�ؤ�س�سات احلكومية �إىل امل�ؤ�س�سات الأهلية والدولية ،بجانب القطاع اخلا�ص – الأكرث
ال و�إ�ستبعاداً ،وكثرية هي الق�ص�ص التي كان لدى ال�شباب الذكور والإناث �إطالع
�إ�ستغال ً
عليها .ونروي ق�ص�صا �سمعناها نحن من �أ�صحابها ،والق�ص�ص تتحدث عن نف�سها :ف�صل
تع�سفي بكل معناه دون �أن يكون هناك �أي مربرات -لأن الف�صل التع�سفي ال مربر حقوقي
وال �أخالقي له.
و�أكرث الق�ص�ص �سمعناها من القطاع اخلا�ص .ونورد هنا ق�صة �شابة تبلغ من العمر 27
عاما ،مت ف�صلها لأن ال�رشكة تغلق �أبوابها يف وجه الن�ساء املتزوجات .فهذه ال�شابة ذنبها الوحيد
�أنها حامل«:عمري � 27سنة» ،ا�شتعلت يف �رشكة خا�صة يف وظيفة حما�سبة ،وكنت كثري
مب�سوطة يف ال�رشكة ،وكانوا �أ�صحاب ال�شغل كثري مب�سوطني مني الين قامية يف كل �شغلي.
كان �إيل تقريبا �سنة ون�ص بال�شغل معهم .ب�س �أول ما عرفوا �إين حامل ف�صلوين من ال�شغل،
وقالوا �إحنا م�ش بحاجة ه�سه لوظيفة حما�سب ،ب�س ال�سبب كان وا�ضح �إين حامل وخوف ما
�أوخذ �إجازة والدة».
�أما القطاع العام فلدينا هذه الق�صة ل�شاب يف مقتبل العمر «� 24سنة»� .إرتبطت هذه الق�ص�ص
يف غالبها بال�رصاع ال�سيا�سي القائم بني قطبي ال�سلطة الفل�سطينية (فتح وحما�س) .هذا جزء من
�ص الكتاب الذي ت�سلمه هذا ال�شاب « :لقد مت �إلغاء تن�سيب تعيينك ملهنة معلم ب�سبب عدم موافقة
َن ّ
اجلهات الأمنية على ذلك» .لقد جاء الف�صل نتيجة عدم موافقة جهات لي�س لها �أي عالقة �أو
�سلطة �أو دور بامل�ؤ�س�سة التي ف�صل منها ال�شاب .وح�سب ال�شاب فالف�صل لي�س له �أي عالقة
بالأداء �أو العالقات الداخلية مع �إدارة املدر�سة« :عالقاتي كثري كوي�سه داخل املدر�سة ومع
الطالب وكان تقييمي جيد جدا من قبل املوجهني وامل�رشفني».
�أما القطاع الأهلي والذي ميثل طموح الفئات املهم�شة والتي تعي�ش يف الظل يف �سياق
الأجندة التي يتبناها؛ فقد كان ال�شباب الذكور والإناث �ضحاي ًا لهذا القطاع �أي�ضا .وجزء من
الق�ص�ص التي �سمعناها كانت ل�شباب يعملون يف م�ؤ�س�سات �أهلية حقوقية.
�شابة تبلغ من العمر � 29سنة« :اجتني املديرة ال�ساعة ثنتني بعد الظهر ،وقالت يل من
الآخر احملي كل متعلقاتك باملكتب ،لأنو امل�رشوع �إيل بت�شتغلي عليه خل�ص متويله وما ظللك
�شغل عنا» .هذه ال�شابة فُ�صلت من م�ؤ�س�سة حقوقية بعد �أن �أم�ضت يف العمل ما يزيد على �سنتني
ون�صف ال�سنة.
كما مت �إنهاء العمل من �إحدى امل�ؤ�س�سات الدولية لع�رشات ال�شباب الذكور والإناث ب�شكل
تع�سفي من قبل �إدارة تلك امل�ؤ�س�سة الدولية .تقول �إحدى ال�شابات التي مت ف�صلها« :كان الف�صل
امتهان للكرامة الإن�سانية؛ انهوا عملنا بطريقة �سيئة� .سلمونا كتب الإنهاء �أمام اجلميع؛ ف�أ�سباب
الف�صل �أمور �شخ�صية ،و�أ�سباب �سيا�سية بتقلي�ص خدمات امل�ؤ�س�سة الدولية ،واالدعاء العلني
عدم توفر ميزانيات....هذا حال ع�رشات الزمالء والزميالت من ال�شباب.....ح�صلوا
على ف�صل جماعي».

 3.7.5الإ�ستغالل يف بيئة العمل

من التحديات الرئي�سية التي تواجه ال�شباب هو الإ�ستغالل يف بيئة العمل ،والتي تكون نتيجتها
الإ�ستبعاد .قد تكون ق�صة ال�شابة «هـ» كافية للتعبري عن الإ�ستغالل الذي يعاين منه ال�شباب يف
بيئة العمل� .إن الإ�ستغالل يف بيئة العمل يتمحور يف جماالت كثرية ،كتدين الراتب ،وطول
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�ساعات العمل ،والقيام مبهام عمل عديدة لي�س لها �أي �إرتباط بالوظيفة� ،إىل جانب غياب
احلقوق الرئي�سية التي ين�ص عليها القانون .وقد ج�سدت هذه البيئة يف العمل �أر�ضية رئي�سية
�أدت �إىل الإحباط فالإ�ستبعاد لدى هذه ال�شابة والتي تروي بيئة العمل التي كانت فيها:
تدين الراتب« :عملت يف جمال ال�سكرتارية لأكرث من �سنة يف البداية يف م�ستودع للأدوية،
ولكن الراتب كان قليل جدا مع طول �ساعات العمل من ال�ساعة  4-8م�ساء و�أحيانا �أكرث من
ذلك مقابل � 600شاقل يف ال�شهر ( 150دوالراً).
�إنعدام زيادة الراتب« :وعندما طلبت زيادة يف الراتب بعد فرتة كانوا يرف�ضوا .ومرات
يخربوين �أين متدربة و لي�س موظفة وال يحق يل ذلك ،كوين عندما بد�أت العمل كنت طالبة
جامعية».
عمل ما يلزم وما ال يلزم« :وكان هناك �إ�ستغالل كبري �إيل يف العمل مثل القيام ب�أعمال
�أخرى غري ال�سكرتاريا مثل ال�شاي والقهوة و بع�ض الأمور الأخرى (التنظيف).
غياب احلقوق« :بالإ�ضافة لأنه ال يوجد يل حقوق يف العمل من ت�أمني وم�ستحقات نهاية
اخلدمة وغريها من حقوق املوظفني �أو حتى حقوق العمال ،ف�صاحب العمل كان ال يتبع
القوانني مما ا�ضطرين لرتك العمل لطول �ساعات العمل و الراتب القليل ولعدم وجود حقوق
يل يف العمل .و�أي�ضا �أهلي مل يكونوا را�ضني عن طول �ساعات العمل؛ فهذا ال ينا�سب فتاة يف
بيئتنا وخا�صة انه الراتب قليل».
عمل �آخر حتديات من نوع �أخرى :تقول هـ« :انتقلت للعمل ك�سكرترية يف مكتب حمامية
و�أي�ضا كان هناك طول يف �ساعات العمل ،بالإ�ضافة لقلة الراتب ،وحتمل ثقلة دم الزبائن ،و
ت�رصفاتهم ،فلم ا�ستطع اال�ستمرار يف العمل .ومما �أغاظني كثريا الت�رصفات الأخرية من قبل
مكتب املحاماة ،التمييز العن�رصي ب�سبب االجتاهات ال�سيا�سية التي مررنا بها يف تلك الفرتات
حيث كان االنتماء للأحزاب ال�سيا�سية يعد م�شكله يف طبيعة عالقات العمل بيني وبني �أفراد
املكتب؛ فرتكت العمل».
ُ
َ�ضل اجللو�س يف املنزل على
النتيجة «الإ�ستبعاد» :ويف هذا ال�سياق تقول ال�شابة« :حاليا �أف ِّ
العمل �ضمن الإ�ستغالل والظروف ال�صعبة يف ال�شغل».
كما ت�ضيف �شابة من غزة عن ظروف عملها ال�سابق وبعد �أن �ضاقت بها الظروف من
قلة فر�ص العمل« :تبحث يف �أي مكان عن عمل بدون فايدة ،خال�ص مليت» .وحول عملها
ال�سابق ت�ضيف« :عملت يف القطاع اخلا�ص يف غري جمايل كم�صممة .وامل�شكلة انو يف القطاع
اخلا�ص ال يوجد حدود للعمل مثل عمل �شاي للمدير� ،أو بالله و�صليلي الورق للبيت وهيك...
وغريه �أدى �إىل ان�سحابي من العمل .والراتب قليل بالن�سبة لعملي».

 8 .5ت�أثري البنية الإجتماعية والثقافية للأ�رس الفل�سطينية على عمل
ال�شباب

ت�شري البيانات الكمية من م�سح مركز درا�سات التنمية �أن ال�سياق الإجتماعي-الثقايف له
داللة عالية على واقع ال�شابات يف �سوق العمل .ويف هذا املجال �أفاد  %25من ال�شابات ب�أن عدم
بحثهن عن عمل (�أو عدم �إلتحاقهن ب�سوق العمل) كان نتاج رف�ض �أحد �أفراد �أ�رستهن للعمل.
كما �أفاد � %11أي�ض ًا من ال�شابات ب�أن العادات والتقاليد متنعهن من البحث �أو الإلتحاق ب�سوق
العمل ،يف حني �أن هذين ال�سببني غري موجودين يف قائمة املوانع عند ال�شباب الذكور .كما �أفاد
 %34من ال�شابات ب�أن عدم بحثهن عن عمل �أو �إلتحاقهن ب�سوق العمل مرتبط بنيتهم و�إقدامهن
على الزواج .وكان �سبب عدم البحث �أي�ض ًا عند  %35من الن�ساء هو احلمل �أوالوالدة .وكما
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�أو�ضحنا �سابق ًا ال ترتبط هذه الأ�سباب بال�شباب الذكور .باملقابل ،و�ضمن هذا الواقع� ،أ�شار
ال�شباب الذكور والإناث يف جمموعات النقا�ش ودرا�سة احلاالت �إىل طبيعة وتف�صيلية القيود
املرتبطة بالبنية الثقافية والإجتماعية كالتايل:

 1.8.5قيود و�إ�شرتاطات

متار�س البنية الإجتماعية والثقافية ت�أثريات وبدرجات خمتلفة على ال�شباب الذكور
والإناث .فعلى �سبيل املثال ،تواجه ال�شابات قيودا �إجتماعية عديدة مرتبطة ب�أنواع معينة من
العمل املقبول �إجتماعياً ،كما تعزز الثقافة املجتمعية منطية عمل ال�شابات ودورهن الإجنابي
يف �أعمال ت�شكل �إ�ستمرارا لدورهن الإجنابي .كما ت�شكل العالقة القائمة على النظام الأبوي
ب�إعتبار الرجل هو املعيل للأ�رسة ،حيث تعطى الأولوية يف فر�ص العمل لل�شباب الذكور على
ح�ساب الإناث  .ويعزز هذا �إتاحة الفر�ص �أمام ال�شباب الذكور لتحمل م�سئولياتهم كجزء من
أعباء نف�سيةً على ال�شباب يف ظل ق�صور فر�ص
النظام الأبوي القائم ،حيث ي�ضيف هذا النظام � ً
العمل وحمدوديتها .وب�إخت�صار تواجه الإناث قيودا �أ�رسية و�إ�شرتاطات �أثناء توجههن ل�سوق
العمل ترتبط �إما بالإ�ستبعاد �أو توفر بيئة منا�سبة تدعي الأ�رسة �أنها �رشط للحماية من الظروف
ال�سائدة جمتمعيا.9
فعلى �سبيل املثال يكر�س النظام الأبوي وجوب عمل الأبناء يف �أي نوع من العمل حال
تخرجه من اجلامعة على �إعتبار �أنه رجل ،و�أن امل�شكلة متج�سدة فيه ولي�س يف ال�سوق .وعليه
�أن يجد عمال ويعمل «:الأهل بيفهموا الواحد فينا انه ما بده ي�شتغل ،وداميا بيخلوا امل�شكلة علينا،
وعندهم قناعة ما دام تخرجت الزم ا�شتغل».
وت�ضيف هذه ال�شابة ،رغم �إتاحة التعليم لل�شابات� ،إال �أن فر�ص العمل تبقى مو�صدة
�أمامهن نتيجة القيود الإجتماعية ،حيث يرى الأهل �رضورة تعليم الفتاة ،ولكن يبقى هناك
�شكوكا عالية جتاه موافقة الأهل على عملها ،خا�صة بالن�سبة لبع�ض الإناث الريفيات  .وها هي
�شابة فل�سطينية من الريف تقول« :اهلي ما بدهم اياين ا�شتغل �أعطوين حقي بالتعليم ب�س م�ش
بال�شغل».
ويف بع�ض احلاالت تكون هناك �إمكانية لعمل ال�شابات نتيجة لتغريات يف مواقف الأهل،
�إال �أن هناك قيودا و�إ�شرتاطات ترتبط ب�إن�ضمام ال�شابات �إىل �سوق العمل .فهناك �أنواع معينة
در�سة» ،لأن هذا النوع من الوظائف يوفر الأمان من وجهة
مقبولة �إجتماعي ًا مثل «وظيفة ُم ّ
نظر الأهل ،كما ترى هذه ال�شابة الريفية « :احنا من القرية والأهل ما بخلونا ن�شتغل بره .واذا
الوحدة اجتها وظيفة مدر�سة يف القرى القريبة يا دوب»� .أو كما تقول هذه ال�شابة �أن الأهل
ي�سمحون بنوع معني من الوظائف«اهلي بي�سمحوا يل ب�س م�ش ب�أي وظيفة»� .أو هناك بع�ض
الأ�رس ال يوجد لديها �أي حتفظات على عمل الإناث «اهلي ما عندهم م�شكلة اين ا�شتغل».
كما يفر�ض الواقع الإجتماعي �أنواع ًا وظروف ًا ك�رشط لعمل ال�شابات لتكون مقبولة بالن�سبة
للأ�رس وحياتهم ،حيث تفيد هذه ال�شابة �أن عمل ال�شابات له �إ�شرتاطات يجب �أن تتحقق:
«عمل ال�شابات الزم يتم مراعاة عادات املجتمع يعنى ما ينفع بنت ت�شتغل كل �شئ» .وت�ضيف
�شابة �أخرى �أن لدى �أ�رستها �إ�شرتاطات مهمة وحيوية .ومن املمكن �أحيانا حتقيق بع�ض هذه
الإ�شرتاطات ،ولكن يف �أحيان �أخرى من ال�صعب حتقيقها� « :أهلي اوكي ا�شتغل ب�س عندهم
�رشطني م�ش مت�أخر كثري يف الليل يا دوب ال�ساعة ثالثة �أو �أربعة ،وما يكون يف رجال يف
ال�شغل».
� 9أنظر :حمامي .1997 ،عبد املجيدRees, 1992 .2007 ،
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 2.8.5ال�سلطة الأبوية والالم�ساواة

وي�شري �شاب �آخر �إىل الفجوة يف العالقات مع الأهل وعدم تفهمهم لواقع ال�شباب والتحديات
التي يواجهونها يف �سوق العمل ،والعالقات الطبقية التي حتكم هذا الواقع بقوله« :يف �أهل
بتهموا الواحد فينا انه ما بده يتوظف داميا بخلوا امل�شكلة علينا .عندهم قناعة ما دام تخرجت
الزم ا�شتغل؛ ما بعرفوا انه البحث عن عمل ممكن �أتوفق فيه وممكن ال ،وال عندهم فكرة عن
�سوق العمل وال عن دور الوا�سطة واملعارف».
وتتجلى هذه الفجوة بال�صورة التي تقدمها هذه ال�شابة من غزة �أن الأهل يج�سدون �صور
الالم�ساواة بني ال�شباب الذكور والإناث من خالل عدم ال�سماح للإناث بالإن�ضمام �إىل �سوق
العمل ،بينما يتم ت�شجيع الذكور على العمل« :الأ�رسة املحافظة ما بتخلي البنات ي�شتغلن
وبي�شجعن ال�شباب على العمل».
كما ترى �شابة �أخرى �أن �سلطة الأهل ال مفر منها ومن ال�صعب حتديها �أو اخلروج عنها:
«�إحنا مبو�ضوع الأهل فر�ضا �أهلي حكويل ممنوع ت�شتغلي ،طبعا ب�ضلوا الأهل هم ال�سلطة
بحكموا توجهاتنا».
كما قدمت �شابة �أخرى من بيت حلم مقارنة ما بني واقعها وواقع �أختها الأكرب عمرا�« :أختي
بت�شتغل بالقد�س ب�س �أنا ما بر�ضوا يخلوين ا�شتغل يف رام الله لأنه �أختي اكرب مني و�أنا �صغرية».

 3.8.5الزوج �سلطة �إ�ستبعاد

تتحدد عملية �إتخاذ القرار داخل الأ�رسة «بني الأزواج ال�شباب» ب�أبعاد �إجتماعية وثقافية
يف �إطار عالقات النوع .ويف �سياق هذه العالقة تبني �أن عمل الزوجات لدى بع�ض الأ�رس
كان مرتبط ًا بالزوج ،حيث ت�شكلت �آليات وعمليات متتالية �أدت يف النهاية �إىل �إ�ستبعاد بع�ض
الزوجات من �سوق العمل� .إن ا�ستبعاد الزوجات من الف�ضاء العام ل�صالح الف�ضاء اخلا�ص
كان الق�ضية الرئي�سية التي يلعب عليها الأزواج ب�إجتاه تكري�س الدور املناط بالن�ساء جمتمعي ًا
وهو الدور الإجنابي والرعوي .ومل تتحدد مواقف الرجال جتاه م�شاركة الزوجات يف �سوق
العمل ،وح�سب ق�صة هذه ال�شابة ،منذ بداية االرتباط ،بل بد�أت الق�صة بعد الزواج.
ق�صة زواج موفقة بني �شاب و�شابة ،لكن هذه الق�صة كانت حتمل يف طياتها متييزا
والم�ساواة ،حيث �أ�ضحت م�شاركة الزوجة الإقت�صادية مقيدة من قبل الزوج.
«تقدم يل زوجي احلايل ووافقت عليه الين كنت مقتنعه به ،و متت اخلطوبة و ا�ستمرت ملدة
� 3شهور .وطول فرتة اخلطوبة مل نتحدث حول م�ستقبل عملي النه بالن�سبة يل كان ال يخ�ضع
لنقا�ش .و اي�ضا هو مل يفاحتني ب�أية تعليقات حول عملي ،و اي�ضا قبل زواجي مبا�رشة كنت على
�أعتاب البدء مب�رشوع املاج�ستري و �سجلت و قابلت و جنحت باملقابلة ،و كنت على الطريق،
لكن م�رشوع اخلطوبة جعلني �أ�ؤجل هذا امل�رشوع .و مل �أكن ادري اين �س�أنهيه و لي�س فقط
ت�أجيله .عموما بعد الزواج ا�ستمريت بالعمل ملدة � 10شهور مل يكف زوجي خاللها و بعد
الزواج مبا�رشة عن احلديث معي على عدم موافقته على ا�ستمراري بالعمل و رغبته بان
كربة �أ�رسة».
اترك العمل و اهتم مبهامي البيتية ،علما �أنني مل �أ�شعره قط بالق�صور مبهامي َّ
بد�أت الق�صة بعد ع�رشة �شهور ...ولكن ب�أي اجتاه ،فقد كان القرار املتخذ مقيد لأي خيار
للزوجة ال�شابة؛ فاخليارات اتخذت وحددت من قبل الزوج.
«بد�أ يلمح يل انه ال يحب العمل يف مكان خمتلط و�أنني �إذا كنت �أريد العمل فقط �إما يف
م�ؤ�س�سة كلها ن�ساء و ال يوجد رجال ،او يف جمال التعليم .و�صارت م�شاكل كترية بعد الزواج
عهيك مو�ضوع .وبالأخري وملا حملت و�أجنبت �أول طفلة �أ�رص انو اترك العمل بحجة انو
الزم �أدير بايل على بنتي ،وهيك وطبعا املحيط كله كان معو .و قدمت ا�ستقالتي وايل كان
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بيملي خمو على �شغلي كالم زمال�ؤه يف جامعة الأزهر ،بانو بيحكو كل ايل بي�شتغلو بامل�ؤ�س�سات
�أخالقهم م�ش منيحة ،ورايحني ب�س يق�ضوا وقت وهيك ،فالكالم هادا كان بي�ستفز رجولتو
وخاله ي�رص على تركي لل�شغل .وبالفعل قدمت ا�ستقالتي من االحتاد وخالين �أقدم دبلوم تربية
عل�شان �أ�سجل يف التدري�س .و �سجلت وما حالفني احلظ».
قيود ال مربر لها و�إ�ستبعاد عن العمل وحتديد عالقات مع الف�ضاء العام« :ولدرجة انو
خالين اترك كل عالقاتي بال�شغل و منعني من زيارة االحتاد نهائيا».
خلق الإ�ستبعاد عن العمل تناق�ض يف القيم واملواقف للزوجة ال�شابة« :بعد تركي للعمل
ب�رصاحة بد�أت ا�شعر بتحول جذري يف حياتي وعالقاتي تقل�صت ،ومهاراتي بد�أت تتال�شى،
و�أ�صبحت �أحتول تدريجيا ل�ست بيت معتربة وب�س .لدرجة انو قبل فرتة طلعتلي بطالة تدري�س
ل�سنة فرف�ضت ،النو �صارت قناعتي انو بيتي و بناتي بيحتاجوين اكرب من رغبتي بالعمل
و�إثبات ذاتي».
ولكن بعد الإ�ستبعاد تتعزز القناعة ب�أن امل�ستقبل لن يكون �إال بالعمل« :لكن لليوم و لبكرة
بقول انو الزم ارجع ا�شتغل ب�س يكربوا بناتي و ي�صريوا يعتمدوا عحالهم ،و كمان الزم �أكمل
املاج�ستري لو �شو ما بدو ي�صري».
ج�سد هذا الو�ضع �أي�ضا النظرة الدونية للن�ساء ،من خالل تكري�س الأدوار التقليدية
َّ
وامل�س�ؤوليات يف �سياق الأ�رسة ،حيث جتلت دونية النظرة من �أحد ال�شباب الذكور امل�شاركني
يف ور�ش العمل بقوله« :بالن�سبة �إيل مرتي للبيت ف�ش عنا ن�سوان تطلع تدر�س �أو ت�شتغل».
وكما ت�ضيف �شابة �أخرى �أن زوجها �إ�شرتط عليها �أال يكون هناك �أي �إختالط يف بيئة العمل.
وتقول« :زوجي ا�شرتط يف �شغلي ممنوع االختالط».

 4.8.5هل ميكن �أن تتغري البينة الإجتماعية الثقافية ،ويف �أية ظروف

مت �س�ؤال ال�شابات يف حال �إزالة بع�ض العوائق املرتبطة بالبنية املجتمعية والثقافية ،هل
لديهن الإ�ستعداد للعمل؟ �أ�شارت  %68منهن �إىل اال�ستعداد للعمل �إذا �أزيل العائق املرتبط
بالعمل وامل�س�ؤوليات املنزلية .وقالت  %73منهن �أنهن على �إ�ستعداد للعمل �إذا مت تذليل العقبة
املرتبطة بالثقافة والتقاليد .وكان ذات التوجه لدى  %74من ال�شابات يف اال�ستعداد للعمل �إذا
�أزيل ال�سبب الناجت عن منع �أحد من �أفراد الأ�رسة.
وظهرت هذه التحوالت جلية �أي�ضا يف التوجهات بالنقا�ش ،وبخا�صة جتاه عمل ال�شابات.
و�إرتبطت هذه التحوالت ب�شكل رئي�سي بالأو�ضاع الإقت�صادية ال�سيئة التي يعي�شها ال�شعب
الفل�سطيني ،حيث �ساهم هذا الواقع ال�صعب �إقت�صاديا يف دخول ربات بيوت �إىل �سوق العمل،
حيث �أخذت هذه الفر�ص �أ�شكال عمل رمبا ال يوفرها ال�سوق لل�شباب ،و�/أو ال تلبي طموح
ال�شباب الذكور والإناث «املتعلمني» ب�سبب تدين �أجرها اليومي �أو كونها وظيفة متدنية ال�ش�أن
يف نظر املجتمع.
وي�شري هذا الواقع �إىل �أن عمل الن�ساء هو حاجة �إقت�صادية للأ�رسة ولي�س حقا؛ فال�صعوبات
الإقت�صادية التي تواجهها الأ�رس �شكلت �أر�ضية «م�ؤقتة» لدخول ال�شابات �إىل �سوق العمل؛
فاحلاجة ك�رست القيود الإجتماعية والثقافية لدى بع�ض الأ�رس ،ولكن هذا العمل �سيبقى م�ؤقتا
مثل احلاجة.
هذه التحوالت حتدث عنها �شاب بقوله�« :أنا مثال طول عمري ب�سمع انو عيب املر�أة ت�شتغل،
و�ضلت مرتبية فيا هاي ال�شغلة .ولكن يف الفرتة الأخرية وخا�صة بعد احل�صار واحلرب على
غزة� ،أ�صبحنا جمبورين على عمل املر�أة �أو الزوجة ،لأنو الرجل ال ي�ستطيع لوحدة الإيفاء
بكل متطلبات احلياة».
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وت�ضيف زوجة �أخرى عن التحوالت التي طر�أت لدى زوجها� ،سواء بخ�صو�ص عملها
�أو تعليمها بقولها« :زوجي عاطل عن العمل وب�أ�سكن معاه يف بيت �أجرة .الأهل ي�ساعدونا يف
دفع الإيجار والو�ضع الإقت�صادي �سيئ ،وهو م�ستعد هال يخليني �أكمل تعليم وا�شتغل بناء على
�إرادتي ،و كمان النو مت�أمل �إين ب�س اخل�ص جامعة �أالقي �شغل و�أ�ساعد مب�صاريف البيت».
وخل�صت هذه ال�شابة من غزة بالتغريات الثقافية املجتمعية جتاه القيود بقولها« :الأ�رس
كلها بت�شجع عمل ال�شباب .ب�س يف هذه الظروف �صاروا النا�س يخلوا البنات ي�شتغلن ع�شان
الظروف الإقت�صادية» .وت�ؤكد على قولها هذه ال�شابة املتزوجة« :زوجي �سمحلي بالعمل ب�س
ما يكون يف اختالط ،لأنه ب�س و�ضعنا �صعب وغري هيك ما بي�سمحلي بال�شغل».

 9.5النتائج املرتتبة على الإ�ستبعاد من �سوق العمل

�أ�رشنا �سابقا �أن هناك ت�شا�ؤم ًا ي�سود �أو�ساط ال�شباب ال�سيما الإناث فيما يتعلق ب�إمكانية �إيجاد
فر�ص عمل يف امل�ستقبل ،و�أن ت�شا�ؤمهن الرئي�سي �إرتبط بغياب توفر فر�ص عمل حيث �أفاد
بذلك  %53من ال�شباب .كما ف�رس ال�شباب ت�شا�ؤمهم هذا يف �سياق احلياة العامة نتيجة الإ�ستبعاد
والأو�ضاع ال�صعبة التي يقبعون حتتها؛ ف�أو�ضاعهم النف�سية وت�شا�ؤمهم حيال احلياة و�ضيق
الفر�ص ولد لديهم �أفاق ًا نحو الهجرة و�/أو العمل يف ظروف خطرة.

 1.9.5ت�شا�ؤم و�إنعدام طموح

جت�سد الواقع املُعا�ش الذي يواجه ال�شباب الذكور والإناث يف خلق حالة من �إنعدام الطموح
والت�شا�ؤم جتاه امل�ستقبل ،ف�أ�صبح �أق�صى الأماين يف حدود �ضيقة ،كما تقول هذه ال�شابة« :انعدام
الطموح لدى ال�شباب وت�أثري البيئة اىل حواليه و�أ�صبح الطموح الأكل وال�رشب والزواج
�أق�صى ما يتمناه ال�شاب �أو ال�شابة».

� 2.9.5أو�ضاع نف�سية �صعبة

ترتب على �إ�ستبعاد ال�شباب من �سوق العمل نتائج عديدة ،حيث تولدت لدى ال�شباب
حاالت عديدة من الإحباط �إىل الي�أ�س والإنعزال ،و�أ�صبح لدى ال�شباب ردود فعل عك�سية
جتاه جوانب حياتية كثرية نتيجة عملية الإ�ستبعاد والتحديات التي يواجهونها يف �سوق العمل.
فمن ال�شعور ب�أزمة وفقدان ونكران �إىل ال�شعور بالعزلة .كما تولد �شعور و�إح�سا�س بالعجز
لدى بع�ض ال�شباب جتاه �إلتزامات حياتهم ،وتولد �شعور مرتبط بالزوجات �أو ال�شباب الذكور
بالدونية واخلجل بطلب م�ساعدة مادية «م�رصوف �شخ�صي» من الزوج �أو الآباء .وترتب
على هذه الأو�ضاع �أزمات داخل الأ�رس ال�شابة وخا�صة «يف العالقة احلميمة ما بني الزوج
والزوجة» بحيث �إنعك�س �سلب ًا على نظرتها للرجل ب�صورة «املدير» امل�ستغل ،والذي كان
ال�سبب يف �إنهاء عمل بع�ض الزوجات.
م�شاعر متناق�ضة لدى ال�شباب :حا�س�س لدي �شعور ف�صامي �....إحباط� ..أرجيلة...
و�شدة ...ونوم .....تلفزيون.....مطبخ.....انرتنت.....زيارة
�أقارب .....والدورات بدها م�صاري .انعدام الطموح ....م�ستقبل غام�ض...
ملل ...اكتئاب...عزلة.....غياب الأمل...ربك بهونها� ....آخرتها
بتفرج ....بنعمل �إيل علينا والباقي على الله.....ما بعرف بلدنا كل يوم يف حال ما
بتعرف �شو بدو ي�صري ....بي�صري امل�ستقبل �أح�سن �إذا حتقق �إيل بدنا �إياه.
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 3.9.5الهجرة مالذ �صعب املنال

عز منالها �أحيانا كثرية ،فهذه
باتت الهجرة مالذا لع�رشات ال�شباب الذكور والإناث و�إن ّ
كلمات ل�شاب من بيت حلم ت�صف احلال�« :سوق العمل منفر جدا ،ان�أ اعمل على الهجرة
خارج فل�سطني» .هذا التوجه مل يكن عنده وحده ،فقد عرب عنه الكثري من ال�شباب يف اللقاءات
املختلفة ،كما �شاطره ذات التوجه زمال�ؤه وزميالته يف ذات الور�شة�« :آه هيك �شعور موجود
عندنا».
ورغم �أن هذا اخليار بالن�سبة ملجموعة من ال�شباب لي�س خيارا �إ�سرتاتيجيا ،بل مالذ للخروج
من ال�ضائقة التي تلم بهم ،فح�سب هذا ال�شاب ،الذي يف�ضل الإقامة يف الوطن واحل�صول على
عمل وعدم الهجرة« :انا م�ش حابب �أ�سافر لأين �إذا قدرت �أوفر لقمة العي�ش يف بلدي �أح�سن
من برة؛ بكفي الإن�سان بني �أهله ويف وطنه» ،كما �أ�ضاف هذا ال�شاب ب�أن الو�ضع مل يتح �أمامه
�سوى الهجرة« :هذا الو�ضع خالين بدي �أطلع بره و�أهاجر».
كما ر�صد بع�ض ال�شباب جتارب ت�ؤكد �أن الهجرة وفرت فر�صا ناجحة لل�شباب من خالل
قول هذا ال�شاب« :ال يوجد عمل عنا وال حتى فر�صة واحدة ،وكمان فر�ص التدريب حمدودة
جدا ،يعنى ابن عمى طلع على الإمارات وا�شتغل ،وبعد فرتة اتوظف وظيفة منيحة ،وهيو
مب�سوط وعاي�ش ملك زمانه» .وت�ضيف �شابة �أخرى �أن الإحباط من �إيجاد فر�صة عمل يكون
نتيجته الهجرة« :ن�سبة اخلريجني �إيل من زمان كبرية� ،أحبطت اخلريجني اجلدد؛ يعنى ملا
اخلريج اجلديد يالقى ن�سبة كبرية قبله خريجني وما ب�شتغلوا راح يحبط ويفكر كيف يهاجر ليجد
فر�صة منا�سبة الو».
وي�ضيف هذان ال�شابان �أن الهجرة قد تكون جماال للمناورة ،ولكن ال�شباب ب�شكل عام
يقرون ب�أهمية الوطن ،من زاوية البعد الوطني وال�رصاع مع الإحتالل« :انا من ا�شد
املعار�ضني للهجرة ،بتالقى ال�شباب من خالل احلكي بدو يهاجر ،ب�س عند اجلد بتالقيه بطل
بدو ،وهذا ح�صل مع الكثري من ال�شباب» .وي�ضيف هذا ال�شاب بقوله« :انا �شخ�صيا بحاول
اقنع �أ�صحابي واىل حواليا ،وبعرف �إنهم بدهم يهاجروا ،و�ألعب على وتر انو ار�ض الرباط
وبالدي والأر�ض مقد�سة وخ�صو�صا انو احنا حتت �إحتالل».

 4.9.5اللجوء لأعمال خطرة

خلق هذا الواقع جلوء ال�شباب الذكور والإناث �إىل �أعمال خطرة و�شاقة ،كما يقول هذا
ال�شاب من غزة« :نتيجة ال�ضغط الإقت�صادي �أ�صبح ال�شباب يقبلوا مبهن �سيئة وخطرية مثل
العمل يف الأنفاق وعلى املناطق احلدودية .ب�س هذه الوظائف ما بطولوا فيها ال�شباب».
وت�شاطره يف ذلك �شابة من القد�س حول واقع ال�شباب يف القد�س بقولها« :ال�شباب من
قلة فر�ص العمل املوجودة بلج�أوا كثري �إىل �أنواع �شغل غري مقبولة ،و�أ�صال خطرية ،مثل
املخدرات� ،أو حتى التجارة يف اجلن�س».

 .6خال�صة ،وتو�صيات لإنخراط ال�شباب يف �سوق العمل
بالرغم من التحديات وال�صعوبات على م�ستويات خمتلفة �سواء كانت �سيا�سية� ،أو �إقت�صادية،
�أو �إجتماعية� ،أو ثقافية� ،إال �أن �أقوال ال�شباب الذكور والإناث ت�شري �إىل �أن هناك �إ�ستعداد ًا
عالي ًا لديهم للعمل ،ولكن هذا الإ�ستعداد ج و�ضمن التجارب املختلفة جابهته حتديات خمتلفة
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ترتبط بالإ�ستغالل وتدين الراتب ،كما �أو�ضحنا �سابقا .ورغم غياب الإ�شرتاطات لدى بع�ض
ال�شباب على �أي �شكل من �أ�شكال العمل� ،إال �أن هناك غيابا لفر�ص العمل .وتولد �شعور لدى
ال�شباب ب�أن �سوق العمل والتداخالت الإجتماعية والثقافية والإقت�صادية التي حتيط به ت�شكل
عوامل «�إ�ستبعاد» منفرة  .وكنتاج لهذا الواقع �أ�صبحت ال�صورة مقلقة و�ضبابية ب�إجتاه امل�ستقبل
وحا�رضها بالت�أكيد.
وتفيد البيانات الكمية من م�سح مركز درا�سات التنمية �أن  %95من ال�شباب الذكور
وبدرجات متفاوتة كانوا �سري�ضون عن حياتهم ب�شكل �أف�ضل لو �أنهم كانوا يعملون ،بينما بلغت
الن�سبة بني ال�شابات  .%79وقد رافق ذلك قلق عند  %91من ال�شباب الذكور جتاه و�ضعهم
املادي احلايل ،بينما تولدت ن�سبة القلق هذه لدى  %78من ال�شابات.
و�ضمن هذا الواقع الذي يعي�شه ال�شباب يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،كان هناك �إ�ستعداد
لدى  %51منهم لتغيري مكان �سكنهم من �أجل العمل .هذا التغيري يف مكان الإقامة يف ال�سياق
الإجتماعي والثقايف كان �أ�سهل لدى ال�شباب الذكور ،حيث كانت الإ�ستعدادية لدى %64
منهم ،مقابل  %29من ال�شابات.
وتو�ضح البيانات �أي�ضا �أن ال�شابات لديهن الإ�ستعداد للعمل �إذا توافرت هذه الفر�ص يف
قطاعات معينة ،وكان هذا ال�شعور العام لديهن بالرغبة يف العمل يف القطاع العام ،حيث
كان هذا ما تبحث عنه  %31منهن ،مقابل  %21من ال�شباب الذكور ،بينما رغب  %23من
ال�شباب الذكور والإناث يف العمل يف القطاع اخلا�ص .وكانت ن�سبة الراغبني يف العمل يف
وكالة الغوث �أعلى لدى الإناث ( ،)%19منها لدى الذكور ( .)%8وكان ال�شباب الذكور �أكرث
رغبة يف العمل لدى القطاع اخلا�ص �أو يف �إمتالك عمل ( ،)%28بينما كانت الن�سبة ()%9
لدى ال�شابات� ،إن الإ�ستعدادية والرغبة يف العمل يف قطاعات معينة لدى الإناث على ح�ساب
قطاعات �أخرى جاء من باب ال�شعور بالأمن الوظيفي وال�شخ�صي.
ولكن عند �س�ؤال ال�شباب الذكور والإناث يف درا�سة احلاالت واملجموعات املركزة يف
�ض عليهم عمل يف هذه الأوقات ،هل لديهم �إ�ستعداد للعمل؟ اختلفت الإجابات
حال لو ُعرِ َ
والتعاطي مع هذه ال�س�ؤال يف �سياق عالقات النوع ،ولكن ب�شكل عام كانت هناك رغبة عالية
لدى الأغلبية بالإنخراط يف �سوق العمل؛ فيقول هذا ال�شاب« :طبعا �أنا عن نف�سي جاهز للعمل
لأين حمتاج ،خ�صو�صا انو ما يف فر�ص هاي الأيام كفاية» .وي�ضيف �شاب �آخر�« :أنا عن نف�سي
�شو ما كان م�ستعد ا�شتغل بهالوقت لأنو البلد ف�ش فيها خبز ونياله اللي بي�صحله �شغله بهالوقت».
وتتمرد هذه ال�شابة على �أبوية و�سلطة الأ�رسة لتلبي رغبتها اجلاحمة بالعمل بقولها�« :أنا كمان
م�ستعدة لل�شغل حتى لو اعرت�ضوا �أهلي .املهم �أنى �أكون مقتنعة باللي بعمله» .وت�ضيف �شابة
�أخرى بكلمات خمت�رصة« :م�ستعدة جدا» .وت�ضيف �أخرى« :جاهزة للعمل يف �أي وقت».
ولكن جتابه هذا الإ�ستعداد للعمل حتديات خمتلفة لدى ال�شباب ،يرتبط بع�ضها بالبنية
املجتمعية املختلفة ،كما يو�ضحها �أ�صحابها ب�أقوالهم .فعلى �سبيل املثال ،من �أهم التحديات التي
تواجه ال�شابات املتزوجات هو موقف الزوج من العمل ح�سب ما تقوله العديد منهن�« :إذا
كان يف خمتلط ح�سب �رشوط زوجي ما رح يقبل»« ،عدم االختالط ح�سب رغبة الزوج»،
«طبعا «ال» لأنه زوجي بريف�ض عملي»« ،ما يكون العمل خمتلط هيك بدو زوجي».
وجتابه �إ�ستعداداية �إنخراط بع�ض ال�شابات عدة �صعوبات .ترتبط كما تبني بتوجهات وبنية
الأ�رسة حيث تفيد هذه ال�شابة بقولها« :الأهل ممكن يكونوا عائق ،البنت بطبيعتها نف�سها هي
بتحب العمل وظروفها الإقت�صادية ممكن جتربها ب�س الأهل مبنعوها» .وت�شاطرها القول �شابة
�أخرى« :ال�شباب ب�شتغلوا يف �شتى املجاالت النه ب�رصاحة �إذا طلب من ابوه  4دوالر راح
ينحرج ،ب�س البنت طبيعي حتى لو �ضلت بال �شغل عادي �إنها تطلب».
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ويف ال�سياق نف�سه ،ت�أتي بيئة العمل والو�صول �إليه يف جوهر التحديات التي تكبح �إ�ستعدادية
ال�شابات للم�شاركة ،حيث ترى هذه ال�شابة يف مكان العمل حتدي ًا وبذلك تقول�« :إذا كان مكان
العمل بعيد م�ش مبنطقة م�أهولة ممكن يكون عائق» .وترى �شابة �أخرى يف طول �ساعات
العمل حتدي ًا يقف �ضد رغبتها�« :ساعات الدوام ممكن تكون عائق خ�صو�صا للبنات» .وترى
�شابة �أخرى �أن بيئة العمل حتدي ًا فتقول« :جو العمل نف�سه يعني �إذا مكان عمل كل اللي فيه
ذكور و�أنا حلايل بنت ا�شتغل معهم اهلي ما بر�ضوا».
كما يتطلع بع�ض ال�شباب �إىل وظيفة �أف�ضل من التجارب ال�سابقة والتي مت �إ�ستبعادهم منها.
ويف هذا ال�سياق تقول �شابة من قلقيلية« :م�ستعدة �ضمن ظروف مر�ضية ومريحة ،م�ش زي
ال�شغل الأوالين» .وكذلك ي�ضيف �شاب �آخر نف�س الفكرة« :م�ستعد لظروف عمل �أف�ضل من
ال�سابق».
ويتوا�ضع بع�ض ال�شباب يف �إمكانياتهم وطاقاتهم ،ويرون �أن القبول بالعمل يرتبط بالقدرة
والإمكانيات املتوفرة لديهم�« :إذا بينا�سب امكانياتي لي�ش ال» ،وت�ضيف �شابة �أخرى« :ما يف
�صعوبات �إال �إذا كان العمل م�ش يف جمايل».
كما يلعب العامل ال�سيا�سي يف الإطارين الذاتي واملو�ضوعي دورا يجابه �إ�ستعداد ال�شباب
للعمل ،فالإحتالل الإ�رسائيلي من خالل الإغالق واحلواجز واحل�صار ،كما يقول هذا
ال�شاب« :الإحتالل ب�شكل �صعوبة خ�صو�صا بالتنقل» .وي�ضيف �شاب �آخر حول ال�رصاع
بني الفل�سطينيني يف الت�أثري على �إ�ستعداد ال�شباب بقوله« :ال�رصاع ال�سيا�سي املوجود بني فتح
وحما�س� ،أنا بعرف �شاب ابوه رف�ض انه ي�شتغل بال�سلطة النه ال�سلطة بتعار�ض توجهاته».

 1. 6الإ�ستنتاجات الرئي�سية

�ساهمت هذه الدرا�سة يف ت�شخي�ص �أ�سباب بقاء ال�شباب خارج �سوق العمل من خالل منهجية
ت�شاركية بنيت بالنقا�ش معهم� ،سواء من خالل املقابالت املعمقة �أو من خالل املجموعات
املركزة .فقد مت الوقوف على خمتلف العوامل والتحديات التي يواجهها ال�شباب عند الإنتقال
�إىل العمل ،ومنها مت فهم الأ�سباب التي ت�ساهم يف �إ�ستبعاد ال�شباب من �سوق العملو�ساهمت
الدرا�سة يف ر�سم �صورة لواقع �سوق العمل وعالقته بهذه الفئة من ال�شباب الذكور والإناث.
وخل�صت النتائج �إىل �أن ق�ضية ال�شباب و�سوق العمل ق�ضية حيوية ومهمة للنقا�ش والدرا�سة،
وعليه ف�إن تعدد �أ�سباب غياب بع�ض ال�شباب الذكور والإناث عن �سوق العمل ،يجب �أن يتبعه
تعدد يف احللول� ،سواء على امل�ستوى الفردي �أو اجلمعي� ،أو من خالل بلورة �إ�سرتاتيجيات
قريبة املدى و�أخرى بعيدة املدى.
لقد توافقت بع�ض الإ�ستنتاجات مع درا�سات نظرية وبحثية �سابقة ،يف حني �أ�ضافت هذه
الورقة الكثري من اجلوانب يف ال�سياقات املختلفة :ال�سيا�سية والإقت�صادية والإجتماعية والثقافية
كالتايل:
هناك عوامل خارجية تتحكم يف البنية الرئي�سية ل�سوق العمل والت�شغيل يف الأرا�ضيالفل�سطينية ،وهي عوامل يفر�ضها وجود الإحتالل الإ�رسائيلي وممار�ساته؛ فقد تكر�ست
وما زالت �سيا�سات الإحتالل وب�شكل ممنهج يف خلق ت�شويه بنيوي خطط له دور تدمري
الإقت�صاد الفل�سطيني ،و �سيكون لزوال هذا العامل الهام �أثر حيوي يف �إزالة عائق
رئي�سي يحد من �ضعف م�شاركة ال�شباب يف �سوق العمل .و �سيكون لتمتع ال�شباب باحلرية
والإ�ستقالل �آثار �إيجابية يف �إنخراطهم يف �سوق العمل.
تعترب ظاهرة تراجع م�شاركة ال�شباب يف قوة العمل ظاهرة مركبة ومتعددة اجلوانب .فمن43

ناحية ترتبط هذه الظاهرة بالبعد ال�سيا�سي والأزمة الإقت�صادية يف الأرا�ضي الفل�سطينية،
ومن ناحية �أخرى ترتبط بالبنية الإجتماعية والثقافية والتي ت�شكل عائق ًا رئي�سي ًا خا�صة �أمام
ال�شابات يف الإنخراط يف �سوق العمل ،كما ترتبط �أي�ضا بالإمكانيات والفر�ص املتاحة
و�سهولة الو�صول �إليها ،والتي ترتبط بدورها ب�شكل رئي�سي بالبنية الطبقية والإقت�صادية
املحلية ،املتج�سدة يف �أبعادها امل�ؤ�س�ساتية.
 هناك �ضعف وا�ضح يف توافق نظام التعليم مع �إحتياجات �سوق العمل يف ظل التحديات التييواجهها الإقت�صاد الفل�سطيني؛ فقد �شهد نظام التعليم يف الأرا�ضي الفل�سطينية تطور ًا وا�ضح ًا
يف الكم من خالل زيادة معدالت الإلتحاق ومعدالت التخرج ؛ وباملقابل �شهد نظام التعليم
تراجع ًا ملحوظ ًا يف جودة التعليم من حيث ت�ضخم �أعداد اخلريجني للتخ�ص�ص الواحد ،بعيدا
عن التنوع واجلودة يف تلك التخ�ص�صات ،حيث يغيب الكثري من التخ�ص�صات والتعليم
املهني والتقني عن بنية التعليم .كما يرتكز نظام التعليم الفل�سطيني على الشق النظري،
بعيدا عن رفد التعليم بالتدريب والتطبيقات العملية .ومن أهم املشكالت التي واجهت
الشباب أيضا غياب اإلرشاد والتوعية ،حيث �أن ال�شباب كانوا �ضحايا لهذا الغياب من خالل
التخبط� ،سواء يف �إختيار تخ�ص�ص غري منا�سب� ،أو يف عدم القدرة على حتديد الأولويات
املرتبطة بال�سوق .و ي�ؤكد هذا الواقع �أن �إنتقال ال�شباب من التعليم �إىل �سوق العمل ي�شكل
حتدي ًا رئي�سي ًا بالن�سبة لهم.
�شكلت البنية الإجتماعية والثقافية حتدي ًا رئي�سي ًا خا�صة لل�شابات فعلى �سبيل املثال ،تواجهالإناث قيودا و�إ�شرتاطات �إجتماعية عديدة مرتبطة مبجاالت خمتلفة :ك�أنواع العمل املقبول
�إجتماعياً ،ومنطية عمل الإناث ك�إ�ستمرار دورهن الإجنابي ،وتعزيز املفهوم الإجتماعي
ب�أن الرجل هو املعيل للأ�رسة ،حيث تعطى الأولوية يف هذا املجال يف فر�ص العمل لل�شباب
الذكور على ح�ساب الإناث ،وتعزز من �إتاحة الفر�ص �أمام ال�شباب الذكور لتحمل
م�س�ؤولياتهم كجزء من النظام الأبوي القائم ،كما تعزز قيود و�إ�شرتاطات الأ�رسة بتوفر
بيئة منا�سبة و�سليمة لعمل الإناث ،حيث تدعي الأ�رسة �أنها �رشط للحماية من الظروف
الإجتماعية ال�سائدة.
تدل الدرا�سة على �أن ال�شباب �أكرث �إن�سحاب ًا من �سوق العمل نتيجة الإحباط وظروف العمل،والتي ت�صل �إىل حد الإ�ستغالل على كافة امل�ستويات ،وت�صل �إىل حد التحر�ش والإ�ستغالل
اجلن�سي .كما �أنه مت �إنتهاك حقوقهم وعملهم يف ظروف خطرة .وي�ؤكد هذا �أن هناك غياب ًا
للأمان الوظيفي يف بع�ض �أنواع العمل ،مما يدل على �أن ال�شباب معر�ضون �إىل الإ�ستبعاد
من ال�سوق �أكرث من غريهم ،كما يدل على ذلك حالة الدخول واخلروج لل�شباب من �سوق
العمل �ضمن جتاربهم املختلفة .كل هذا ي�ؤكد على �أن الرغبة متوفرة لدى ه�ؤالء ال�شباب
بالعودة �إىل �سوق العمل ولكن مع �إلغاء الأ�سباب التي ت�ساهم يف �إ�ستبعادهم من ال�سوق.
ت�شري النتائج �أي�ضا �إىل �أن ال�شباب يختلفون فيما بينهم طبقي ًا وعمري ًا وجن�سي ًا و�إجتماعي ًا وثقافي ًاوطبقياً؛ فهم لي�سوا فئة متجان�سة ،حيث تزداد الفجوة فيما بينهم ويف �إمكانية و�صولهم �إىل
فر�ص العمل ،وح�صولهم على ظروف عمل �صحية و�آمنة ح�سب فئاتهم؛ فال�شباب الأغنياء
�أكرث قدرة من الفقراء ،وال�شباب الذكور �أكرث قدرة من ال�شابات ،والأكرب عمرا �أقدر من
الأ�صغر عمرا ،و�أبناء املدن �أقدر من �أبناء القرى املهم�شة واملخيمات.
�ساهمت القيود امل�ؤ�س�ساتية والقيود الإجتماعية من خالل الأنظمة التي حتكمهما بالتمييز�ضد ال�شباب (خا�صة الإناث منهم والفقراء) ،حيث �أثر هذا التمييز ب�شكل وا�ضح على حياة
ال�شباب ،خا�صة بتحديد عالقتهم بقوة العمل .فقد �ساهم النظام القائم يف �إ�ستبعاد ال�شباب،
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بل �أدخل حتديات وواقع نف�سي �أثر على نظرتهم للم�ستقبل .كما تو�صلت الدرا�سة �أي�ضا
�إىل نتيجة مفادها �أن عملية الإ�ستبعاد من �سوق العمل تختلف يف �سياق عالقات النوع
الإجتماعي ،والعمر ،والطبقة ،وتبني �أن ال�شابات والفقراء واملقيمني يف مناطق مهم�شة
ومعزولة يتعر�ضون للإ�ستبعاد �أكرث من غريهم.
ت�أثرت امل�شاركة الإقت�صادية �ضمن طبيعة الأدوار وامل�س�ؤوليات لكل من ال�شباب الذكوروالإناث .و�إرتباط ًا بهذا الإختالف يف الأدوار وامل�س�ؤوليات جرى تنميط بع�ض فر�ص
العمل والقطاعات الإقت�صادية لل�شابات ،حيث تكر�ست منطية لتوظيف الإناث يف �أعمال
تتالءم ودورهن الإجنابي و�ضمن القيود الإجتماعية والثقافية التي حتيط بهن.
تدل املقابالت واملجموعات املركزة على �أن امل�ؤ�س�سة الإقت�صادية وما يرتبط بها مناملنظومة ال�سيا�سية والثقافية وال�سيا�سية والدينية والإجتماعية ،بنيت يف �سياق النظام
الأبوي؛ فامل�ؤ�س�سات الإقت�صادية والإنتاجية والوظيفية يحميها نظام �إقت�صادي �أبوي ،حيث
يوجه هذا النظام ويبني عالقات ت�ؤدي يف الواقع �إىل �إ�ستبعاد ال�شباب وبالأخ�ص الإناث.
فر�ضت املنظومة امل�ؤ�س�ساتية �أي�ضا قيودا مرتبطة ب�إمكانية الو�صول �إىل امل�صادر املختلفة؛فالبنية امل�ؤ�س�ساتية� ،سواء كانت �إقت�صادية �أو �إجتماعية� ،أعاقت الو�صول �إىل م�صادر
املعلومات� ،سواء من خالل �إ�ستخدام و�سائل غري متاحة للجميع بالت�ساوي� ،أو من خالل
توفر الإمكانيات يف �سياق طبقي– مكاين .وقد خلق هذا فجوة عميقة ما بني الفئات املختلفة
من ال�شباب .ويف جمال �آخر جتذرت الفجوة لت�صل حد ال�صعوبة احلقيقية �أمام ال�شباب
لغياب مفاهيم رئي�سية يف قيمهم كالتطوع والتدريب.
و�أخريا ولي�س �آخرا ،من املهم �أن ن�ضع ن�صب �أعيننا �أن الإ�ستبعاد الذي حدث لل�شبابمن �سوق العمل قد ترتب عليه نتائج خمتلفة ويف جوانب خمتلفة من حياة ال�شباب الذكور
والإناث ،حيث �أدى الواقع النف�سي والإحباط �إىل التفكري بالهجرة لدى ال�شباب� .إال �أن
هذا الواقع �ساهم ب�شكل رئي�سي �أي�ضا يف غياب الثقة بامل�ؤ�س�سات ويف زيادة الفجوة فيما
بني هذه الفئة من ال�شباب وامل�ؤ�س�سات املجتمعية ،وخا�صة الإقت�صادية ،وحدا هذا بال�شباب
للجوء �إىل �أعمال خطرة �أحياناً ،واىل العزلة والإحباط والت�شا�ؤم �أحيانا �أخرى.

 2. 6تو�صيات ال�شباب الذكور والإناث

تعددت تو�صيات ال�شباب �إرتباط ًا بالأ�سباب التي �أبدوها حيال الإ�ستبعاد؛ فقد مت تقدمي
�إقرتاحات وتو�صيات تعترب مبثابة برنامج عمل .وتبني التو�صيات املقدمة �أن هناك حاجةً ما�سةً
لإطار قانوين يحمل يف طياته فل�سفة «لل�سيا�سات» ت�ضمن احلد من �إ�ستبعاد ال�شباب من �سوق
العمل من قبل امل�ؤ�س�سات .كما �أن هناك �أهمية لتعاون امل�ؤ�س�سات املجتمعية املختلفة يف �صياغة
�إ�سرتاتيجيات تعاونية وتدريبية فيما بينهما حتد من ظاهرة �إ�ستبعاد ال�شباب من احلياة العملية.
وقد طرح امل�شاركون يف البحث تو�صيات مرتبطة بالق�صور القانوين وبع�ض الإجراءات
القانونية والإدارية ،وبنية ونظام التعليم ،و�أهمية الإر�شاد والتوجيه منذ فرتة التعليم املدر�سي،
و�أهمية تفعيل دور الأ�رسة ورفع القيود ،خ�صو�صا عن ال�شابات والتي حتد من حركتهن،
وبلورة خطة �شمولية وم�شرتكة بني امل�ؤ�س�سات املعنية .وفيما يلي خال�صة هذه التو�صيات:
الإطار القانوين
�رضورة وجود قانون للتقاعد.�سن قوانني حتمي ال�شباب وحقوقهم وت�ساعدهم على التطور.45

�إقرار و�إنفاذ قانون يحمي املر�أة وي�ساعدها على حتقيق ذاتها. منع �أي �شخ�ص من ممار�سة �أكرث من مهنة يف الوقت نف�سه.�سن ت�رشيعات وقوانني متنع الوظيفة املزدوجة �أي ممار�سة �أكرث من وظيفة للموظفنياحلكوميني.
�إعادة النظر يف بع�ض الت�رشيعات لأنها غري جمدية.بنية التعليم
وجود �سيا�سة للتوجيه و�إر�شاد للطالب.�إختيار تخ�ص�ص يتالءم مع �سوق العمل.توفري دورات ت�أهيلية لل�شباب من اجلن�سني.دمج م�ساقات تدريبية ت�سهم يف تطوير �أداء الطالب لكي يلتحق ب�سوق العمل.الإر�شاد يف اجلامعات لإختيار التخ�ص�ص.حتديد التخ�ص�صات املطروحة يف اجلامعات و�أن يكون القبول على �أ�سا�س حاجة ال�سوقب�إ�رشاف وزارة الرتبية والتعليم العايل.
�أن تعمل وزارة الرتبية والتعليم على �إر�شاد وتوجيه للطالب ما قبل التوجيهي.بناء العديد من املدار�س و�إنهاء حالة الإكتظاظ حتى ي�ستطيع طالب املدر�سة وخريج اجلامعة�أن ي�أخذوا حقه.
مراعاة �أن يكون التدريب العملي جنبا �إىل جنب مع الدرا�سة النظرية يف اجلامعة.�أهمية معرفة �إحتياجات �سوق العمل وعمل تخطيط تدري�سي وتدريبي يتنا�سب مع �سوقالعمل.
العمل على جعل التعليم اجلامعي جماني ًا �أو بر�سوم رمزية خا�صة يف هذه الظروف.التن�سق بني �أطراف �سوق العمل �سواء على اجلامعات�،أو احلكومة �أو القطاع اخلا�صحول التخ�ص�صات املطلوبة.
وفيما يتعلق ببنية التعليم ،تركزت التو�صيات على التعليم املهني واحلريف ،و بالتحديد:1 .1العمل يف املجال املهني �أكرث من الوظيفة.
�2 .2إعادة �إحياء احلرف اليدوية وال�صناعات ال�صغرية.
3 .3تعليم مهني وحريف ( تطريز – خرز – �صوف – �إنتاج غذائي).
4 .4التدريب طالب اجلامعات على احلرف وتوجيههم نحو تخ�ص�صات مهنية.
بنية ال�سوق وم�ؤ�س�سات الت�شغيل
فتح املجال �أمام اخلريجني اجلدد.توفري فر�ص عمل مبنية على الكفاءة وال�شهادة والتخ�ص�ص.وقف عمل النا�س الذين ي�شغلون �أكرث من وظيفة.التوجه للم�ؤ�س�سات لكي ت�ستوعب عددا �أكرب من اخلريجني.توفري فر�ص عمل و�شواغر يف م�ؤ�س�سات احلكومة.و�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب.مراعاة الأقدمية يف التوظيف.مراعاة درجة الكفاءة بالعمل.-توفري دعم للم�شاريع ال�صغرية يف جماالت خمتلفة.
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�رضورة مراقبة الإعالنات التي تن�رش يف اجلرائد للحد من ت�أثريها ال�سلبي على نف�سيةالباحثني عن عمل.
ٍ
فتح م�شاريع جديدة لإ�ستيعاب �أيد عاملة.�إ�ستغالل الأرا�ضي الزراعية.الإهتمام �أكرث بالوظائف احلكومية.توفري احلكومة لر�أ�س املال لدعم قيام م�شاريع وخلق فر�ص عمل.احلد من الإزدواجية يف الوظائف.خف�ض �سن التقاعد حتى تتوفر فر�ص للعمل.�أهمية عدالة ال�سوق واالبتعاد عن الوا�سطة واملح�سوبية:1 .1العدالة يف احل�صول على فر�ص ،والق�ضاء على الف�ساد والوا�سطة يف الوظائف
خ�صو�صا احلكومية.
2 .2الإعالن عن الوظائف املتوفرة بو�سائل خمتلفة تت�سم بال�شفافية و�إنعدام الوا�سطة
واملح�سوبية ال�سيما يف الرتبية.
�أهمية التدريب:1 .1منح اخلريجني اجلدد فر�صة احل�صول على خربة.
�2 .2إختيار �أوائل اخلريجني لتدريبهم وتوظيفهم.
3 .3تطوير قدرات ال�شباب الذكور والإناث وعدم الوقوف عند حد معني.
تو�صيات خا�صة بواقع ال�شابات:
�رضورة وجود م�ؤ�س�سات تهتم بتمكني املر�أة.عدم �إ�ستغالل املر�أة �أثناء العمل واحرتامها �أينما كانت.تفعيل الدور الإجتماعي ب�شكل �أف�ضل حلماية ال�شابات يف �سوق العمل.توفري م�شاريع �إنتاجية وقرو�ض لل�شباب الإناث.توفري فر�ص عمل �أكرث للن�ساء غري املتعلمات وفتح مراكز تدريب لهن.عدم التفرقة على �أ�سا�س اجلن�س.تو�صيات للم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية الفل�سطينية والدولية:
امل�صاحلة الوطنية.الإ�رساع يف �إنهاء ملف الإنق�سام وتوحيد ال�صف الوطني.فتح املعابر وت�سهيل حركة مرور الب�ضائع.العمل على دعم الإقت�صاد الوطني الفل�سطيني وف�صله عن الهيمنة الإ�رسائيلية.�إنهاء حالة الإنق�سام ال�سيا�سي وفتح املعابر.تعزيز الإنتماء للوطن ولي�س للحزب ,والتوا�صل بني احلكومة والفرد.تعزيز مفاهيم متنع ال�شباب من الهجرة للخارج.-الإنتهاء من االرتهان للإنتماء ال�سيا�سي والوا�سطة.

ومل حتاول هذه الدرا�سة �إ�ضافة �أي نوع من التو�صيات التحليلية؛ فتو�صيات ال�شباب ،كما
�أو�ضحنا ،ت�شكل برنامج عمل للم�ؤ�س�سات املعنية بهدف حتويل �سيا�سات الإ�ستبعاد �إىل �سيا�سات
دمج وم�شاركة �إقت�صادية لل�شباب.
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�شكر وتقدير
ي�سعدين يف البدء �أن �أتقدم ب�شكري وتقديري لل�شباب وال�شابات امل�شاركني وامل�شاركات يف
املجموعات املركزة واملقابالت املعمقة ،والذين لوالهم ملا متكنا من تقدمي هذا املنتج البحثي؛
ف�شكري وتقديري لهم ول�رصاحتهم يف التعبري عن جتاربهم وحياتهم والتي �إعتمدت الدرا�سة
يف حتليلها الرئي�سي على ما تقدموا به؛ و�شكري �أي�ضا للباحثني والباحثات امليدانني والذين
�ساعدوا يف تنظيم حلقات النقا�ش واملقابالت املعمقة مع ال�شباب من اجلن�سني و�أخ�ص بالذكر:
الزميل رامي مراد ،والزميلة غادة �شعفوط ،والزميلة مي نزال .و�شكري �أي�ضا للأ�ستاذة
�أيلني كتاب ملا قدمته من مالحظات مهمة �أثناء تطوير املقرتح البحثي حول هذه الدرا�سة
ومراجعتها لأ�سئلة املجموعات املركزة واملقابالت .وكل التقدير �أي�ضا لل�صديق العزيز عدنان
داغر لتدقيقه للدرا�سة لغويا.
وتقديري و�شكري ملجل�س ال�سكان الدويل على الدعم املايل الذي قدمه الجناز هذه الدرا�سة.
كما �أود �أن �أقدم �شكري للدكتورة غادة بر�سوم والزميلة عال ح�سنى على متابعتهما وتوا�صلهما
الدائم وتقدمي الت�سهيالت املختلفة الجناز البحث.
و�أخريا ولي�س �آخرا ،حبي وتقديري لزوجتي «كنانة» و�أبنائي«�أدم وكندا وراما» والذين
كان جل وقت الدرا�سة من وقتهم.
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